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Gerhart Hauptmann, whose naturalistic period embraced
the years 1885-1906 gave the world a negative picture of the
woman who by her demeanor or actions destroys a man.

In this

thesis a distinction is drawn between lower class, unsophisti
cat~d

women like Lene Thiel' or Hanne Sehal and more highly

educated and somevrhat emancipated women
and Hanna Elias.

s'J.c.h

as

Anna

IvTahr

The former type destroyed the man through

more coarse or brutal methods v[hile the latter naturally
emplo;red a higher degree of sophistication
their destructive influence.

i~

exercising

Noreover, the former type

married the men they subsequently ruined whe·reas the latter
did not.

The one aspeot which unites all of the Hauptmann

women in these works was the destructive influence, and the
corresponding \'1ealmess of the men. The hopelessness of the
situation in which the men found themselves was one of the
important characteristics of Naturalism.
No defender of women's emancipation, Hauptmann scorned
the enlightened, educated women by making them just as un
successful as their less educated and unsophisticated counter
parts. This point vias made more distinctly in a Hauptmann
drama of a later period entitled Inse1 der Grossen Mutter
which appeared in 1924. The history of the time indicates the
presence of a significant movement in the field of women's
emancipation in Europe.
Many of the models for Hauptmann's women were taken
from real life. With the possible exception of Anna Mahr in
Einsame l"Ienschen, Hugh Garten's assertion that Hauptmann IS
women tlare closer than men to the irrational forces of life"
appears true. This exception may also be one of the finest
characterizations of Hauptmann. The intrigant is remembered
as one of the contributions of this commanding figure of
German" Literature.
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EINLEITUNG
Literaturforscher, die sich fUr das Thema "Ein l1ann
zwischen z\'/ei Frauen" interessieren, finden in den frUhen
Werken Gerhart Hauptmanns einige Beispiele. Er ist als Dra
matiker wohlbekannt und wird als IIder groBe Dichter und Ver
treter des deutschen Naturalismus" gefeiert. 1 Es ist auf
schluSreich, daB Hauptmann tiber das oben genannte Thema
schrieb, und zwar nicht nur, weil die deutschen Frauen da
mals die Frauenemanzipierungsbewegung begonnen hatten 2 und
die Ehescheidung in Deutschland nicht spruchreif war 3 , son
dern auch weil er sich selbst in d.er Lage ala r1ann zwischen
zwei Frauen gefunden hatte.
Gerhart Hauptmann verlobte sich im Jahre 1881, im Al
ter von nur 19 Jahren, mit Marie Thienemann, einer der fUnf
wohlhabenden Schwestern aus dem Hohenhaus bei Agnetendorf.
Er war der letzte von drei Brtidern, eine Thienemann zu hei
raten. George, Gerhats altester Bruder hatte Adele Thiene
mann 1881 geheiratet. Carl schloG die Ehe mit Martha 1884,
aber diese Ehe endete nach 24 Jahren mit einer Scheidung.
Gerhart und Marie kamen 1885 an die Reihe. Sie hatten im
Laufe der Zeit drei Sohne. Spater, nachdem r1argarethe r1ar
schalk im Jahre 1894 auftrat, lebte das

Eh~paar

in Trennung,

und nach zehnjahrigen Ehewirren endete die Ehe mit einer
Scheidung. In demaelben Jahr heiratete Gerhart rvlargarete I-1ar

2

schalk. Hauptmann hatte also eine Reihe von Erlebnissen, um
uber Eheprobleme zu schreiben. Doch schon frUher hatte er
sich mit dem Problem des Mannes zwischen zwei Frauen be
schaftigt. Hortenbach bemerkt dazu:
Es ist interessantzu bemerken, daB der Konflikt,
ein Mann zwischen zwei Frauen, der von 1894 an Haupt
manns eigner werden sollte, ihn dichterisch bereits
vor dieser Zeit beschaftigt hat. 4
Wenn man Bahnwarter Thiel und Fuhrmann Henschel zum
erstenmal liest, findet man bereits eine merkwurdige Ahnlich
keit zwischen Lene Thiel und Hanne Schal. Solch berechnende
Frauen, die ihre Manner zugrunde richten, war ein immer wie
der erscheinendes Thema in den frtiheren Werken Gerhart Haupt
manns. Mit starkem Geftihl setzte er diese Werke und Figuren
zusammen, wie Lederer bereits notiert:
If Hauptmann's plays, however, presented just a
cool, objective and minute description of this best
of all possible worlds, they would not have the effect
they actually produce. They would be repulsive rather
than moving. But Hauptmann lives with the men he cre
ates,and suffers with them. 5
Andere Forscher, wie zum Beis·Piel Hortenbach 6 und Beebe?
haben einige ausgewahlte Frauen Hauptmanns mit denjenigen an
derer Dichter verglichen. Es ist nicht schwer, mit den Schlus
sen dieser Forscher in Widerspruch ·zu steh€n. Neuere Arbeiten,
die sich ausschlieElich mit der Gestalt solcher mannerver
nichtenden Frauen befassen, scheint es nicht zu geben.
Die hier ausgesuchten Werke Hauptmanns wollen die Ge
stalt der mannervernichtenden Frau herausstellen. Zwei Genre
wurden ausgesucht: Prosa und Prosa Dramen. Diese Dramen um

fassen nicht nur naturalistische l'lerke, sondern auch ein Dra
ma, das oft als 1IKtinstlerdramall bezeichnet wurde. 8 Die ausge
suchten Werke umfassen Bahnwarter Thiel als Prosa-Beispiel,
1888; und folgende Dramen: Einsame Menschen, 1891; Fuhrmann
Henschel, 1898; Michael Kramer, 1900; undGabriel Schillings
Flucht, 1905-1906. Das letzte Drama schrieb'Hauptmann wahrend
seiner zweiten Ehe, aber die UrauffUhrung d1eses Dramas fand
nicht vor 1912 statt.
Hauptmanns Manner in diesen Werken finden sich zwischen
zwei Frauen. Es gibt Frauen, die, wie zum Beispiel Lene Thiel,
Hanne Schul und Eveline Schilling, ihre Manner zugrunde trie
ben, nachdem die Ehe geschlossen war. Diese Frauen haben mit
'einander gevlisse Charakterztige gemeinsam. Sie besi tzen eine
rohere, weniger elegante wenn nicht bauerliche Personlichkeit.
Sie sind herrschstichtiger, erbarmungsloser und offenbar zan
k1scher als ihre unverheirateten Kolleginnen. Sie sind mei
stens nicht so gut ausgebildet und sorgen sich hauptsachlich
um ihre eigenen

Interess~n.

Gleichgtiltig gegentiber dem Leid

des Mannes stehen sie demKonzept des Naturalismus naher als
die Unverheirateten. Die alleinstehenden weiblichen Gestalten
wie Anna Mahr und Hanna Elias, sind Urbilder der emanzipier
ten Frau der damaligen Zeit. Liese Bansch in J.iichael Kramer
steht im Mittelpunkt. Die Unverheixateten haben auch gewisse
Eigenschaften gemeinsam. AIle in dieser Auswahl genannten
Frauen haben gemeinsam eine streitstichtige Personlichkeit und
eine genuJ3siichtige Lebensanschauung, die sie ihren Liebhabern
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gegenuber gleichgultig macht.
Wenn man diese These untersucht, tauchen andere Fragen
auf. Wo kamen die Urbilder solcher .Frauen her? Inwieweit sind
sie naturalistisch? Verteidigte Hauptmann die emanziplerte
Frau? Inwiefern scheint es wahr zu sein, was Garten tiber
Hauptmanns Frauen schrieb: "AIJ. Hauptmann's women are closer
than men to the irrational forces of life, and follow unre
flectingly their natural instincts.,,9
Diese Frage zu untersuchen wird ein Teil der Aufgabe
d1eser Arbeit sein.

KAPITEL I
DIE ZERSTORUNG IN DER EHE
Die drei verheirateten Frauen sollen 1n der Zeitfolge
betrachtet werden. Lene Thiel und Hanne Schal werden zusam
men bedacht, weil s1e d1e zweiten Frauen ihrer Manner waren,
danach Eveline Schilling in Gabriel Schillings Flucht. Es
8011 untersucht werden, wie s1e aussehen, welche Arbe1t sie

verrichten konnen, 1hre soziale Stellung, ihr Temperament,
ihr Verhaltnis zu ihren Mannern, ihren Kindern und anderen,
und w1e sie Manner beherrschen und zerstoren.
Lene - eine zVleite Frau.
Die 1887 geschriebene Novelle Bahnwarter Thiel war ei
nes der frUhsten erfolgreichen Werke Gerhart Hauptmanns. Die
Novelle entha.lt vieles, was verschiedene Kritiker fur reali
stisch oder symbolisch halten. Dennoch stimmen die meisten
mit Walter Silz Uberein:
W1th Gerhart Hauptmann's Novelle Bahnwarter Thiel,
we stand at the threshold of a new a"ge Tn German lIt
erature, the period of "Naturalismus" that \-laS to suc
ceed npoetischer Realismus".1
Die Novella behandelt eine unglUckliche zweite Ehe nach deLJ.
Tod der ersten Frau. Lene, eine frUhere Kuhmagd, ist arbeit
sam, dabei brutal und eine schlechte Stiefmutter fur Tobias,
Thiels Sohn aus erster Ehe. Nach der Geburt ihres e1genen

6

Sohnes, den sie vorzieht, versehleehtert sieh diese Ehe. To
bias wird von Lene miBhandelt, wahrend der Bahnwarter seine
Zeit in dem einsaman Stellwarterhausehen verbringt. Dureh Un
achtsarokeit Lenes wird Tobias eines Tages von einem Zug Uber
fahren. Thiel ersticht in qualvoller Verwirrung Lene mit ih
rem Kind und verfallt in Wahnsinn.
Von der ersten Frau "Minna" weiS man nicht viel. Doeh
ist ihr EinfluB auf ihn stark vernichtend, denn - wie von
Wiese bemerkt - er:
.••• lebt in einer Art schizoider Spaltung •••• auf der
einen Seite in.einem vergeistigten, traumerischen Um~
gang mit seiner verstorbenen Frau Minna, auf der an
deren Seite unter dem Zvlang roher und elementarer Trie
be in der Abhangigkeit von seiner zweiten Frau Lene. 2
·XuBerlich glich Lene "einem dicken und starken Frauenzimmer,,3
und sie " ••• sehien fUr den \Varter wie geschaffen. Sie war ei
nen halben Kopf kleiner als er und Ubertraf ihn an Glieder
rUlle. n4 So eine Frau besitzt nattirlich eine groBe Arbeits
fahigkeit, die im Verlauf der Novelle immer wieder betont wird:
Wenn Thiel den Vlunsch gehegt hatte, in seiner zwei
ten Frau eine unverwlistlic~e Arbeiterin ••• zu haben,
so war die ser Vlun~ch in Uberraschender We ise in Er
ftillung gegangen.
Dieses Bild wird klarer, wenn sie in dem Garten neben dem
.Gleise grabt, limit der Geschwindigkeit und Ausdauer einer
Maschine.,,6 Solche Arbeitsfahigkeit ist typisch fUr eine
IIfrUhere.Kuhmagd ll • 7
Man findet viel in der Personlichkeit Lenes, was unan
genehm ist. Ihr Temperament wird schon am Anfang der Novelle
geschildert:

7
Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit
seiner Frau in Kauf genommen: eine harte, herrsch
sUchtige Gemlitsart, Zanksucht und brutale Leiden
schaftlichkeit. 8
Nach und nach erfahrt Thiel, was fUr eine Frau Lene wirklich
1st. Obleich er der "endlosen Predigten" und dem "kreischen
den Gekeif seiner ]'rau" gegenuber passiv· zu sein scheint,
reagieren die anderen Dorfmanner heftiger: "So ein'Tier' mUs
se doch kirre zu machen sein, meinten sie, und wennes nicht
anders ginge denn mit Schlagen. 11 9 Die Dorfleute haben Hitleid
mit dem Bahnwarter, denn sie wissen nach einem halben Jahr,
"wer in dem Ha.uschen des Warters das Regiment fUhrte. Man be
dauerte den Wa.rter.,,10
Lene ist nicht nur zankisch und herrschsUchtlg, sondern
auch pessimistisch, so pessimistisch in der Tat, daB es fast
unmoglich fUr sie ist, heitere Neuigkeiten anzunehmen. Als
Lene von den Ackern neben dem

Bahnwarterha.us\~hen

zurn ersten

mal hort, ist sie mi13trauisch. AIssie wieder in guter Laune
ist, lauft sie hinaus, "urn die Neuigkeit im Ortchen auszu
sprengen. It 11 Sie 'II/ird prahlerisch und opportunistisch.
Lene Ubt ihren EinfluB auf Thiel nicht nur durch ihre
zankische Personlichkeit aus, sondern auch durch ihre Rolle
als "eine musterhafte \virtschafterin". 12 ..
Wenngleich nun die Sorge urn den Acker zu ihren Ob
liegenheiten gehorte, so muSte doch Thiel ein Hal U
bers andere horen, daS niemand als er daran schuld
se i, \venn man. in d iesem Jahre zehll Sack Kartoffeln
fUr sch\,.,eres Ge ld kaufen mlisse it 13
Tobias wurde ein Opfer der Brutalitat Lenes. Zunachst
war sie achtsam in bezug auf ihn:

8

Trotz seines (Thiels) unverwustlichen Phlegmas hatte
er doch Augenblicke, in denen er nicht mit sich spas
sen lie6. Es war dies immer anlaJHich selcher Dinge,
die Tebiaschen betrafen. Sein kindgutes, nachgiebiges
':Iesen gewann dann einen A..'1stl'ich von Festigkei t, dem
selbst ein so unzahmbar~s GemUt wie das Lenens nicht
entgegenzutreten wagte. 14
Wie Tobias heramvachst, wachst auch die Liebe Thiels fUr sei
nen Sohn. Und wie Lenes Macht tiber Thiel wachst, verringert
sich auch die Liebe der Stiefmutter fur Tobias. Das war be
sonders bemerkenswert nach der Geburt von Lenes eigenem Kind:
"Von da ab begalm fur Tobias eine schlimme Zeit. Er wurde be
sonders in Abwesenheit des Vaters unaufhorlich geplagt.,,15
Man merkt hier auch die berechnende Methode Lenes. Den offen
baren Hohepunkt ihrer Brutalitat erlebt Thiel, als er eines
Tages unerwartet nach Hause zuruckkehrt:
"Pfui, pfui, pfui!" hob es wieder an; dabei horte
man, wie jemand dreimal hl.ntereinander mit allen. Zei
chen der V/ut una Verachtung ausspie. l1Du erbarmlicher,
niedertrachtiger, hinterlistiger, hamischer, feiger,
gemeiner Lummel!"16
Lene zeigt eine Reihe haSlicher Gefuhle, die sie gegen Tobias
hegt. Thiels Eintritt unterbricht, aber er endet nicht das
Brullen der Frau. Der Grund, warum Thiel eo hilflos vor dar
Wut Lenes zu eein scheint, kann durch ihre sexuelle Beherr
schung erklart werden. Die Anziehungskraft des \veibes wirkt
sehr.stark auf Thiel, denn er zahlt die Minuten bis zum Ende
der Arbeit und tritt den Heimweg limit leidenschaftlicher Hast"
an. t 7

1m

Laufe der Zeit verliert er die 1;liderstandsfahigkeit

gegen das herrschsuchtige Weib. Diese Hilflosigkeit erreicht
ihren Gipfel, als Thiel einmal Lene in voller Wut entgegen
tritt:

9

Sekundenlang spielte sein Blick tiber den starken
GliedmaBen seines Weibes, das, mit abgewandtem Ge
sieht herumhantierend, noeh immer nach Fassung such
tee Ihre vollen halbnackten Brliste bl~hten sich vor
Erregung und drohten das rlfieder zu sprengen. • •• Eine
Kraft Behien von dem V/eib auszu.gehen, unbezwingbar,
unentrinnbar, der Thiel sich nicht gewachsen ftihlte •
••• Er hatte in diesem Zustand liberhaupt kein Wort an
sie zu riehten vermoeht, am allerwenigsten ein hartee •• 18
Thiel ist nieht mehr imstande, das Gleiehgewicht wieder her
·zustellen.
Es ist ihre Zanksucht, ihr Ehrgeiz, ihre pessimistische
Lebensanschauung, und ihr Benutzen der sexuellen Macht, die
zusam~en

ihn zu seinem unruhigen Lebensstil zwingen. Seine

Bude wurde "geheiligtes Land,,19, und er teilt sein Bett nieht
mit Lene sondern Tobias, und er wird so hilflos vor Lene, daB
sie vor ihm Tobias miOhandeln kann. Dadureh zeigt sich Lenes
Haltung zur Ehe. Es ist keine Ehe der Liebe. Die Unverant
wortliehkeit der Frau ist es, die Thiel und Tobias sehlieB
lich zerstort.
DaB Lene dem Leid Tobias r gegentiber gleiehgiiltig war,
zeigt sieh im ersten Teil der Novelle naeh der Geburt ihres
.eigenen Kindes. Tobias
••• muBte ohne die geringste Belohnung daftir seine
sehwaehen Krafte im Dienste des kleinen Sehreihalses
einsetzen •••• \'/enn sich der zurUclegebliebene Tobias
solchergestalt, das kleine, von Gesundheit strotzen
de Brtiderchen auf dem Arme, hinunter zur Spree sehlepp
te, so W".lrden hinter den Fenstern der HUtten Verwtin
schungen laut, die sieh jedoch ~iemals hervorwagten. 20
DaB sie Tobias ausnutzt, storte die Dorfleute. Spater, nach
der heiteren Neuigkeit tiber das StUck Land, plaudert Lene im
Dorfe heruln, wahrend Thiel sieh zu Hause mit Tobias beschaf
tigen muE. Ihr

~echanisches

Tun als Mutter bezieht sich auch
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auf ihr eigenes Kind. Es war ihr wichtiger und angenehmer,
den Acker zu graben, als fUr ihr Kind zu sorgen: " ••• wenn
nicht etwa das Kleine gestillt werqen

mu~te,

was mit keuchen

der ,schweiStropfender Brust hastig geschah.,,21 Sie will sogar, daB Thiel seine Pflicht vermeidet, urn fUr das Kleine zu
sorgen:
"lch muE die Strecke belaufen, ich werde Tobias
mi tnehmen," rief der Viarter nach einer \o[eile von der
Plattform vor der Bude aus zu ihr herUber.
"Ach was -- Unsinn!" schrie sie zurUck, "wer solI
bei dem Kind bleiben? -- Hierher kommst du.,,22
SchlieBlich kam der Hehepunkt ihrer verantwortungslosen
GleichgUltigkeit:
"PaE auf ••• ," rief Thiel ihr nach, von plotz ...
licher Besorgnis ergriffen, "paI3 auf, daB er den
Geleisen nicht zu nahe kommt."
23
Ein Achselzucken Lenens "Tar die Antwort.
Nach dem Unfall, bei dem Tobias von einem Zug liberfahren wird,
wimmert sie und " ••• wiederholt fortwahrend eine Geschichte,
die sie von jeder Schuld an dem Vorfall reinwaschen soll.,,24
Danach wird der vernichtende

Einfl~S

auf Thiel wirksam. Benno

von \-/iese schreibt: "Erst werden die selbstqualerischen Vor
stel~ungen

Thiels

ges~hildert,

dann

eein Einschlafen in

schwerer MUdigkeit, dann sein ersticktes Rufen nach der er
sten Frau ••• n25
Nach dem Unfall wendet sich Thiel wieder an die unsichtbaren
Machte:
"Du r-Unna"
seine Stimme wurde weinerlich, ,,;ie die
eines kleinen Kindes. "Du Minna, herst du? -- gib ibn
wieder - ich will •••,11 Er tastete in die Luft, wie urn je
mand festzuhalten. "Vleibchen - ja - und da will ich sie
••• und da will ich sie auch sehlagen - braun und blau 
auch schlagen - und da will ieh mit dem Beil - siehst du?
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- KUchenbeil - mit dam KUchenbeil will ich sie schla
gen, und da wird sie verrecken."26
Benno von Wiese hat die Umstande so zusammengefaBt: "Die Da
monie des Traums und die der Wirklichkeit sind auf unlosbare
Weise miteinander verflochten. u27 Thiel begeht den wahnsin
nigen :t'v1ord und wird spater von dem anderen Bahm.,arter in gei
stiger Umnachtung gefunden.
Hanne - elne zwelte Frau.
Das zehn Jahre spater geschriebene Drama Fuhrmann Hen
schel, 1898 im Deutschen Theater In Berlin uraufgefUhrt, be
handel t 1m \vesentlichen denselben Stoff wie die Novelle.
Hauptmann schildert den Verfall eines aufrichtigen Mannes
durch die Intrlge seiner niedertrachtigen zweiten Frau, Hanne·
Schal, Der ehrliche wohlhabende Henschel verspricht der tod
kranken ersten

Frau~,

daB er das schwer arbei tende Dienstmad

chen nlcht heiraten wtirde. Henschel tut es aber doch, denn
er und Gustl, sein mutterloses Kind, kommen nicht allein zu
recht. Kurz nach der Heirat enthtillt Hanne bereits ihren wah
ren Charakter. Durch kaltbltitigen Ehrgeiz und durch Herzlosig
keit isoliert sie Henschel von seinen Freunden. Durch ihren
Ehebruch una die Frage nach Gustls Tod fUhrt sie ihn In ein
Netz, aus dem nur Selbstmord ihn befreien kann.
Hanne Schal, die Tochter eines Betrunkenen 1m Dorfe,
wlrd in der elnftihrenden BUhnenanweisung des ersten Aktes be
schrleben: "Hanne Sehal, junge stramme Magd, ist in voller Be
schaftigung ••• die nervigen Arme tragt sie bloB.u 28 Oft wird
sle als Arbeiterin dargestellt, arbeltet jedoch nur, wenn as
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einen Zweck hat: "Hanne schaftert unbeirrt weiter. Aia Hen
schel au.Ber Gehorswei te ist , halt aie plo'tzlich inne. ,,29 DaB
Hanne eine gro.Be Arbeitsfahigkeit besitzt, heiSt nicht, daB
das Dienstmadchen Lust fUr die Arbeit hat. Doch ist aie faul.
Die ersten \'lorte in dem Drama, die aie mit der ersten Frau
Henschel wecbselt, sind streitsUchtlg, denn·Hanne will nicht
'der anderen dienen. DaB Hanne eine zankluatige Magd 1st,
acheint in diesem Gesprach klar:
Frau Henschel. Sollst druf heern,
Hanne. lch heer' ja; wenn Se nich
da kann ich nich heern! Ich hab'
Ohrn.
Frau Henschel •. Kommate mer wieder
Hanne. (kurz) Oh, vor mir! 30

wenn man dich ruft!
lauter sprechen,
ooch blo.B zwee
flam'sch, Madel?

Ein welterer Beweis, da.B Hanne arbeitsunwillig ist, zeigt
sich in ihrer Beziehung zu Henschel, der das Dienstmadchen
im ersten Akt an die Arbeit treiben rouBI' Spater natUrlich
wird Hanne vorsichtiger. 1m zweiten Akt, als aie ihn zu beein
drucken versucht, zeigt sie ein Interesse fUr Kinder und Kochen.

.

DaB Hanne eine erfolgreiche Betrtigerin 1st, wird in Henschels
Unterredung mit Siebenhaar offensichtlich: "Se is a bissel
jung fer mlch alten Kropp; aber schufter kann se mehr wie
vier 1lanner. ,,31 Hanne ist also zankisch, das "/ird immer wie
der betont in dem Drama. Gegenliber allen, die sle trlfft, ist
aie grob. Ihr erstes Gesprach mlt Fablg iot dafUr typisch:
Fabig. An'n acheen'n guten Morgen, j~ge Frau.
Hanne. (heftlg) Zum erschten: lch bin keene
junge Frau. 32
DaB diese Zanksucht wirkungsvoll 1st, wird 1m drltten Akt
klarer, denn Henschel ladt Wa]her in Gegenwart Hannes zu ei

--..,...------------~----

.--~-

13
11em Glas Grog bei \'lermelkirsch ein.

~val ther

verzichtet, weil

er so weit zu fahren hat:
Walther. Nee, nee, ich muI3 heem. lch hab' keene
Zeit. lch hab' noch an halbe Stunde zu traben.
(zu Hanne) lch wer der beileibe niah zur Last
liegen.
Frau Henschel. Wer hat denn dadavon gered't?
\valther. (launisch)
Nischte! leh woll te auch
gar nischt gesagt haben. Gott solI mich be
wahren! lch lass' mich nich ein. Mit dir is
a beeees Kirsehenessen. Hadje. lebt gesund. 33
lhre zanklustige Personlichkeit wirkt auf Walther, der spa
ter nichte Gutes tiber sie zu reden hat. Hanne ist nicht nur
zankisch, sondern aueh gleichgtiltig. Diese Kalte wird von je
dem bemerkt, der mit ihr ln Kontakt kOl1"lmt. Zunachst 1st es
die erste Frau Heneehels. Sie ist auch Franz gegentiber gleieh
gtiltig. Er war ihr frtiherer Liebhaber und verrnutet, daO sie
ftir Henschel einen Plan gefaI3t hat. Die Kalte breitet sich
aus auf Franziska, cie sie vielleicht am besten versteht, auf
Fabig, der ihr Neuigkeiten tiber ihre Familie bringt, und sogar
auf ihre eigenen Verwandten. lhre herzlose Haltung Berthel
gegentiber erreicht vielleicht die Spitze der Kalte; als der
neugierige Fabig mit Hanne Neuigkeiten tiber Berthel mitzutei
len sucht:
Fabig. --leh wollte sagen, Jungfer! 's handelt
sich also um "de Tochter.
Hanne. (heftig) leh hab' keene Tochter, wenn S'
es wolln wissen' Dae Nadel, das bei meim Vater is,
das is von meiner Schwester de Toehter. 34
Fabig glaubt das nieht. Er redet weiter tiber Berthels Umstand
bei dem betrunkenen Vater Hannes, und wiederholt die Meinungen
der Dorfleute, daB Hanne die wahre Mutter sei. Ob die Gesehich
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te wirkungsvoll auf Hanne ist, zeigt sie nie. Mit offenbarer
GleichgUltigkeit verneint sie das Kind immer wieder und immer
wieder betont Hanne, daB das sie nicht angeht. Was sie wirk
lich angeht, ist ihr Ansehen. Als der gute Henschel im dritten
Akt nach dem Tod Gustls die Berthel zurtick nach Hause mit
bringt, leidet Hanne:
Henschel. Nu? Hab' ich's nu etwa nich recht
gemacht?
Frau Henschel. Vias solI ich denn zu a Leuten
sagen?
Henschel. Du werscht dich doch deiner Tochter nich
schamen?
Frau Henschel. Wer sagt denn das, ha? Mir ist egal!
Du willst ja nich anersch, wenn se mich schlecht
.
machen. 35
Die Zanksucht sowohl als auch die Kalte Hannes stechen
hier hervor, denn Henschel solI die Schuld annehmen, wenn ihr
Ruf sich verschlechtert.
Hannes Verfremdungskraft ist nicht nur das Ergebnis ih
rer Zanksucht, Gleichgtiltigkeit und Kalte, sondern auch das
Produkt ihres Geizes. Die Art, wie Hanne zur wirtschaftlichen
Beherrschung Uber

Hensch~l

kommt, macht das klar. Am Beginn

pes Dramas erklart Hanne ihre Haltung zum relativen Wert des
Menschen und des Geldes. DaB Karlchens Eltern einen Ausflug
machen, urn dem Kind ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, halt
'sie fUr eine teure Verschwendung. 1m nachsten Moment, als Tier
arzt Grunert erscheint, urn eines der Pferde zu behandeln, weiB
das neugierige Dienstmadchen genau, wer er ist, und in welchem
stall der \vallach zu finden ist. Spa.ter kann sie mit Henschel
tiber die Beschaftigung mit dem Buchhandler mit Kenntnis spre
chen. Das entgeht dem Fuhrmann nicht. In seiner Not nach dem
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Tod der ersten Frau verherrlicht Henschel Hannes'wirtschaft
liche Begabungen wahrend eines Gesprachs mit Siebenhaar:
Henschel. • •• Und zu guter Letzt'hat das Hadel
an'n Kopp, der is besser wie meiner. Und rechnen
kann se, besser wie ich. An'n Kalkulator kennte
die vorstellen. Uf Heller fer Fennig weeJ3 die
an Sache; sechs Wochen kenn'n drieber vergangen
sein. 36
Die Not"lendigkei t macht ihn blind fUr die Bereehnungsfahigkeit
dieser Frau. Vlahrend Henschel sieh wieder zur Heirat bereden
laJ3t, enthUllt Hanne Wermelskirsch ihre wahren WUnsche. Ihr
Geiz zeigt sich in dem Gesprach. Sie wird prahlerisch und
macht'keinen Versuch, ihre bosen Gedanken zu versteeken:
Wermelskirsch. (einfach) Meine Frau, meine
Toehter, die ganze Familie, wir mUssen uns ehr
lich und redlieh abrackern •.--Und ,,,enn dann der
Sommer vortiber ist -- da hat man sich fast um
sonst geschunden.
Hanne. lch weeB nich, was' Sie zu klagen haben.
Sie machen doch's beste Geschaft 1m Hause.
Die Schenkstube wird doch gar nich leer, die
geht doch SUrrlmersch-\"ie 'rlinterschzeit. \fenn
ich \'1ie Siebenhaar da oben war', lhn tat' ich
freilich andersch hochnehmen. Mit lumpichten
dreihundert Talern Pacht, da kamen Sie freilieh
nich bei mir weg. Unter tausend war' nischt
nich zu machen, da taten Sie auch gut genug
'
abschneiden. 37
])ie scheinbar unniitzen Drohworte enthUllen hier nicht nur das
herrschsUchtige Wesen des Frauenzimmers, sondern allch ihre
Plane, die sie innerlich beschwort. Als Franziska darauf hin
deutet, daB die Dorfleute sie fUr geizig halten, reagiert
Hanne beftig:
Franziska. Die Leute sage. Sie waren geizig.
Frau Henschel. De Leute kenn mich suchen, ver
standen! und du da dazu. Mach, da0 de naus38
kornmst. lch hab's nu satt, dei Gelapsch da; •••
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Die schlechten TJIe inungen der Dorfeim'lOrmer, selbst wenn sie
richtig sind, sind ihr unertraglich. Sie kann ihre elgenen
Fehler nicht zugeben. Danach faSt sie sogar starkere Plane.
1m vierten Akt erkHirt Wermelskirsch den in der Stube ver
sammelten Dorfmannern, was fur einen EinfluB sie auf Henschel
ausgeUbt hat:
vlermelskirsch. (der wieder Platz nimmt) 1m Grunde
genonunen hat sie recht. Ic11 habe auch schon so
munkeln gehert, daB Henschel die Schenkstube
pachten 'Ylird. Da steckt natUrlich die Frau
dahinter.39
Wie macht sich Hanne zu Henschels Beherrscherin? Zu_
nachst betrligt sie ihn. 1m wichtigen Gesprach mit Siebenhaar
lobt Henschel sie aus drei Grlinden. Er hielt sie fur eine
flei!3ige Arbeiterin, eine sorgfaltige Hutter und eine auBer
ordentlich kluge Wirtschafterin. Sogar das uneheliche Kind
entschuldigt er ihr. Auf jeden Fall hat diese unUbertreff
liche Intrlgantin ihn betrogen. Im zweiten Akt faEt sie einan
Plan, der ihm die Hande fester binden wird. Sie Macht ihm be
kannt, daE sie das Haus verlassen muE, urn fUr ihren vorher
unbekannten Bruder zu dienen, und auch, weil das Geschwatz
der Dorfleute sie stert. Es bleibt Henschel nichts anderes
Ubrig, als mit

Hann~

die Ehe zu schlieBen. Am Ende der Dis

kussion mit Siebenhaar tiber die Heiratsmoglichkeit kommt Hanne
herein. SiG hat zufallig genug gehert, urn zu wissen, daB Hen
schel fast bereit 1st, mit ihr tiber eine EheschlieBung zu
sprechen. Nachdem er andeutete, daB er mit ihr spater ins Ge
sprbich kommen mechte, und nachdem er auBer Herwei te ist, rea
giert die Stegerin genau wie erwartet:
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Hanne.

( ••• troelmet sieh, die freudige Erregung
an, rei:J3't die SchUrze
herunter etc. und sagt u.nvrillktirlich triumphierend
vor sieh hin.) leh wersch euch' zeigen, paSt
amal uf! 40
kau!!l berneisternd, die Hande

Hier zeigt sieh ein Hohepunkt der Intrige Hannes.
Zweitens gelingt es ihr, Henschel durch ihre nieder
tr'ehtige Personlichkeit zu beherrsehen.

Si~

isoliert ihn von

seinen ]'reunden. Ein v,eiterer Belleis ist die frUher zitierte
Konversation zW'ischen IvaI ther und Hanne. Er will nicht langeI.'
bleiben als absolu·t notig. Die von Frau Vlermelskirseh darge
stellte "purste, reine Gemeinheit" Hannes steekt aueh nach
del.' r-1:einung Fabigs hinter den Sehwierigke i ten Hensehels: "Das
is alles bloa de Henseheln. Er seIber is gutt.,,41 Schlie2
. lich sagt \'/al ther Henschel ins Gesicht, daB Hannes Tun auf
ihn tibel wirkt, denn er sagt, daE Hensehels Rat, der "wie
Amen in del.' Kirche" war, jetzt nieht mehr gilt.
Walther. Nu, ebens, das werscht du wall selbeI.'
merken. Frieher, da hatt'st du bloB Freiude,
heute, da kommt keen Hensch mehr zu dir, und
wenn se und wollten auch zu dir kO~i1illen, da
bleiben se wegen dem Weibe weg.~.42
·Hanne s sexuelle r.lacht, die sie nicht nul.' auf Henschel, 80ndern
auch auf viele Dorfmanner ausUbt, ist viclleicht besonders
auffallend, denn sie ist nieht nul." ein wirkungsvolles Beherr
schungsmittel, sondern aueh ein Zerstorungsmittel. Von Anfang
an erkennt man die unverantwortlielle scxueJ.le Haltung Hannes.
Das wird schon in dem ersten

Gespr~ch

mit Franz klar:

Franz. Haste nich a paar ]'ennige KJeegeld fer mieh?
Hanne. leh solI woll mei 1'e11 ve:r:koofen, wegen
deine!'?
Franz. (kitzelt sie) leh koof's Gleich!
Hanna. Franze ~ LaB das! 1)e Fra.u so11 woll
ufwachen?43

Henschel fUhlt sieh auct zu ihr hingezogen. Als Hanne nach
der SehUrze fragt, die Henschel fUr sie in der Stadt habe
kanfen sollen, versucht Hunsche]

Zt'

flirten. }]r tut, ala ob

er die SehUrze vergessen hatte.
Henschel. Was soll~ ich bloB alles im dem Koppe
haben!--Ich bin zuiriede, wenn iah mein biase1
Gelurrroe fer mich beisammen h£.b' und meine BrUilllen
kisten heil uf die Bahn bring. 'das bekiclmere ieh
mieh urn viei berschirzen! 44
spater aber aagt er ihr die \iahrhei t:
Henschel. • •• Hanne, ich hab' dieh vorh~n belogen.
DrauBen im i'[agen liegt deine Schirz. 45
Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit entgeht dar ersten Frau
nicht. Sie Vlill a1lein sein,
keit~n

urn

tiber die zukUnftigen :f\lOg1ich

fUr Gustl nachzudenken.. So bald wie moglich verlangt

sie von Henschel das Versprechen, daS er naeh ihrem Tad nicht
die r2.nksuchtige Hagd heiraten warde. \'lenn sic dem Dorfklatsch
zugehort hatte, hatte sie vielleicht von dem unehelichen Kin
de Hannes gehort. Hanne sazt ihr sehleehtes Benehmen nach dar
Heirat mit Henschel fort. Als George 1m dritten Akt etwas
spat bei Hanne vorbeigekommen ist, um "etwas \'larmes" zu haben,
beklagt sieh Hanne, daS Henschel immer zu frtih naeh Hause zu
rlickkehrt:
George. Na abeT, mer ham doch heute noch Zeit.
A kommt doch erscht I10ntag wieder, denk I ich.
Frau Henschel. We weeB, ob's wahr is?
George~
Warum sollt's'n n1ch wahr sein, das wisst
ich doch nich?
Frau Henschel. Der Mann muS amal daheeme sitzen.
Frieher was das nich halb so schlimm. Da war a
wochenlang uf der Reese, heute da barmt a wer
weeB vIie sehr, wenn a blo.f3 eene Nacht solI
woamlersch schlafen. Und wen:,'1. a sagt, ich
bleibe drei Tage, da kommt a mehrschtens am
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zweeten schonn heem. --!Tu heerscgtets: ioh
gloobe, das sein se gar schonn. 4
In der Stube spater als Fabig auSert, daS Hanne den Henschel
vollstandig beherrsoht, hat niemand et,was dagegen zu
Fabig.

sagen~

Sei Weib hat ebens die Hosen an. 47

Fast alles, was Hanne macht, start ihn auSerlich nicht.
Die Meinungen der Dorfmanner, Hanne betreffend, kann er kaum
ertragen. Es ist aber die Entdeckung ihrer ehelichen Untreue,
die ihn zusammenbrechen laSt. In den letzten Minuten vor
Hannes Erscheinen laSt sich Walther alles verraten, wovon
die Dorfleute hinter seinem RUcken sprechen. Dann erfShrt er,
daS Hanne vielleicht Kindesmorderin sei. Es ist diese Maglich
keit, zusammen mit der Zerstorungseiner vorgefa13ten l/Ieinung,
daS das Madel gut ist, was ihn in Verwirrung bringt. Die Er
kenntnis, daS er sein der ersten Frau gegebenes Versprechen
nicht gehalten hat, 1st ihm zu viel. Henschel wird zu depri
miert, urn sich erholen zu kannen. Er verschwindet in seinem
Zimmer und begeht Selbstmord.
Einlge Kritiker behaupten, daS es GrUnde dafUr gibt,
zu glauben, daS Hanne. Henschel durch Gift getatet hat. 48 D~s
scheint kaum der Fall zu sein, denn als Henschel im fUnften
Akt seine Schwierigkeiten Uberlegt, sagt Hanne:
Frau Henschel. Nu wenn de halt hierbleibst, dann geh'
ebens ich. Iier weeS, was du alles noch anstellst
de Nacht. Du fangst wieder an mit a Messer zu spie
len. Ja, ja, das hat er gestern gemacht. Da
is man ja seines Lebens nich sicher.49
Wahrscheinlich hat er sieh tiberlegt, ob er Hanne oder sich
selbst erstechen sollte.
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Heller faEt wirkungsvoll den Fall gegen Hanne zusammen:
With hardened villiany she has practiced one
deception after another upon her hulking, good
natured husband, robbing him of his domestic
happiness, his child, his prestige, and finally
of reason and life itself.5 0
Eveline
Gabriel Schilling, ein nervoser verwirrter Maler, trifft
mit seinen Freunden, dem Bildhauer Otfried Maurer und seiner
Geliebten Lucie Heil ein, die ihre Ferien auf einer Ostsee
insel zusammen verbringen wollen. Schilling ist seiner echten
Frau und del.' ihn immer verfolgenden Hanna Elias, die ihm das
Leben vergallen, entflohen. Fluchtartig will Schilling sich
von ihnen losen, um sich korperlich und geistig wieder zu

er~

holen. Leider geht das abel.' nicht, denn Hanna und spateI.' auch
Eveline erscheinen auf del.' Insel und beginnen erneut ihm nach
zusetzen. Del.' durch eine lange dauernde Krankheit geschwach
te Maler besitzt fast keine Widerstandsfahigkeit mehr und
nach einem klimaktischen Zusammentreffen, bei dem er aus sei
nen Schwierigkeiten keinen Ausweg finden kann, verfallt er in
einen 'V/ahn und ertrankt sich.
Eveline Schilling, die ebenso wie Hanna Elias einen ver
nichtenden EinfluB auf Schilling austibt, ist die erste Frau,
und ihr

u~angenehmes

Aussehen wird in del.' Btihnenanweisung wie

folgt gegeben:
Frau Schilling enthtillt sich als eine verharmte
gealterte Frau mit tiefliegenden Augen, hervor
stehenden Backenknochen und hektischer Rote auf
den Wangen. Sie ist libel.' das fUnfunddreiEigste
i~~~e~i~:~~:51rscheint abel.' alter und ohne weib

21

Ihre launische Personlichkeit wird im ersten Akt von
Schilling selbst geschildert:
••• Eveline ist munter, Gott sei Dank! Soweit das
bei ihr Uberhaupt moglich ist, namlich. Eigentlich
hab' ich sie, ehrlich gestanden, nle wirklich bei
guter Laune gesehen. 52
.
Nicht nur ist Eveline launisch, SOlldern

auc~

pessimistisch.

'Im Gesprach mit Lucie Heil rat sie Lucie, niezu heiraten,
weil es eine so elende Sache sel. Sie behauptet, man baue
"ein festes Gebaude, und wenn es fertig 1st, ist es ein Kar
tenhaus.,,53 Ihre eigensinniee Haltung zeigt sich in der Tat
darin, daB sie seit langem eingesehen hat, daO sie fUr Schil
ling die "einzige richtige Gattin,,54 sei. Die Selbstbemitlei
dung dieser negativ orientierten Frau wird sofort offenbar,
wenn sie sich Lucie als die "unglUckselige Frau von Gabriel
Schilling,,55 vorstellt. Dieser l'/'egativismus ist vielleicht
einer der durchdringenden Aspekte ihrer Personlichkeit. Man
ist nicht Uberrascht, als Rasmussen die Reise mit Eveline
zur Insel als "keine angenehme Zugabe,,56 darstellt.
\Vie Ubt Eveline den vernichtendell Einfluf3 auf Schilling
aus? Zunachst will aie von ihm vollig abhangig seln. Vor der
Ehe war sie berufstatig und selbstandig. Durch ihren in Eng
.land geleisteten Dienst als Gouvernante hatte sie Gelegenheit,
Europareisen zu machen, und sie hatte ihr Leben nach ihrem ei
genen GutdUnken eingerichtet. Trotz dieser'wenigstens schein
baren Selbstandigkeit sucht sie einen Gemahl, der fur sie sor
gen konnte. Als die nach Geborgenheit suchende Intrigantin
Schilling traf, fand aie den idealen Nenschen, der keinen
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\'liderstand bot, weil er "irnmer gegen die AuSerlichkei ten des
Lebens war.,,57 Infolgedessen hat aie ihn "einfach ange
traut. II58 Aus welchen Grunden siedie Ehe mit Schilling
schloS, verrat sie spater Lucie:
••• Ich dachte, erist ein redlicher Mensch! Ich
dachte, er w'ird eine Pflichten achten, und mein
biSchen Ers~artes ist bei ihm, daoht' ioh, in
guter Hand. 59
In dieser Erklarung zeigt sich nioht nur ihre berechnende
Denlcungsart, sondern auch die utilitaristische Haltung zur
Ehe uberhaupt. Schilling muS verpflichtet sein, fur sie zu
Borgen. DaS er gereohtfertigte Anspruche auf sein eigenes
Leben habe, spielt keine Rolle, denn sie betrachtet ihn als
ihren Besitz. Unter solchen

Umst~den

ist sie seinen Bedurf

nissen gegenuber gleichgUltig. Trotz seines Strebens kann er
so seine Rolle nicht erfullen. Dennoch gruEt sie ihn mit ih
ren "ewigen Tranen und Anklagen, mit ihren taglichen Forder
ungen urn Geld.,,60 Nach der Ehe bleibt Eveline imstande, Kla
vierunterricht zu erteilen und sie konnte, wenn sie wollte,
"besser als er das Leben verdienen.,,61 Trotz dieser Ftihig
keit "wirft sie auf den armen Schilling jede verantwortun~.fl62
Durch ihre Gleichgultigkeit lmd ewige Klagen wird Schillings
Begabung als Kunstler allmahlich vergeudet. Dennoch bleibt
er durchaus gewissenhaft, denn er will die Einladung Maurers
zu einer Reise in den Suden nur annehmen, vorausgesetzt,
"daE von dem Reisegeld et\'las fUr die Mauler zu Hause ubrig
bleibt. 1I63 Eveline ist 'nicht nur seinen Bediirfniasen als
KUnstler gegeniiber gleichgiil tig, sondern auch als

loIann..

Er
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schlaft nicht mit seiner Frau, sondern "auf einer elenden
Feldbettstelle in einem feuchten und eisigen Atelier."64
DaB sie ein Kind geboren und dabei ihre Pflicht als Weib
getan, kann als wei terer Be\'l8is ihrer utilitaristischen Ehe
haltung angesehen werden.
Eveline ist gegentiber ihren Fehlern blind. Sie ver
steht nicht, daB sie ihren Mann seIber vertreibt. Als Schil
ling sich ab und zu einer anderen zuwendet, reagiert sie hef
tig. Sie wird hysterisch und droht mit Selbstmord. Der Ge
danke, daB Schilling ein freies Leben haben will, um sich
zu erholen und sein Leben neu aufzubauen, ist ihr unertrag
lich. Nach seinem Bruch mit Hanna vermutet sie sogar, daB er
zu ihr zurlickkehren wird.
Sie ist sowohl den anderen gegentiber als auch Schilling
gleichgtiltig. Als sie vom Freund und Hausarzt Rasmussen er
fahrt, daB der leidende Schilling in einem auf einer Ostsee
insel liegenden Fischerdorf krank liege, begleitet aie den
Arzt auf die Reise zu ihm. Sofort nach der Ankunft stellt
sie sich Lucie Heil vor, und ergeht sich in einer langen
Wehklage tiber das Elend des ehelichen Lebens, statt sich
nach seinem Befinden zu erkundigen. N"ur der Gedanke an die
Moglichkeit, daB sie ihn verlieren kann, bringt sie zu ih
rem Zweck zurtick. Auf den Vorschlag Luciea, daB aie daa Zim
mer verlasse, um irgendwo andera daa Gesprach weiter zu fUh
ren, reagiert sie gar nicht. Auch dem dringenden Erauchen
RaamuSaens gegentiber r daB sie den Kranken nicht store, ist
sie gleichgliltig. Ala sie Hannas Gegenwart entdeckt, macht
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aie immer mehr und heftigere VorwUrfe. In dem Moment, da der
offenbar gepeinigte und krankliche Schilling erscheint, er
reicht ihre blinde GleichgUltigkeit den Hohepunkt. Als er
verteidigungslos dasteht, ist sie blind fUr seinen Zustand
und schleudert ihm alles ins Gesicht, was sein Leben verdor
ben hat und sein inneres Leiden verursachte:
Du hast mich belogen, Gabriel! vlarum hast du
mich hintergangen, gerade in einem Augenblick, wo
ich wieder in meinem Innern Hoffnung schopfte? ••
Du sagtest, du habest mit Hanna gebrochen, und
gerade in diesem Augenblick entdecke ich, daB du
ein kalter, grausamer, hartgesottener Betruger
bist ••• 65

Sie gibt ihm keine Gelegenheit, auch nur etwas von aeinem
mannlichen stolze zu retten. Sie weist darauf hin, daB er
"willenloser SkIave einer gemeine'n Dirne,,66 sei. Nichts konn
te ihn tie fer treffen. Er ist' sich seines Unvermogens, sein
Leben nach seinem eigenen Willen zu gestalten, vollig be
wuBt. Unter ihren erbarmungslosen Vorwtirfenbricht er zu
sammen, und damit ist sein Untergang besiegelt. Trostlos
wendet er sich an

Rasmu~sen,

der das Sterbemittel besorgen

kann: "Der Ekel erwurgt mich. "Gift! Gebt mir Gift! Ein
starkes Gift Rasmussen!,,67

--------------------------------------------

-

KAPITEL II
DIE AUSSEREHELICHE ZERSTORUNG
In diesem Kapitel werden drei alleinstehende Frauen
diskutiert, jedoch nicht nach der Zeitfolge. Die in Einsame
Menschen erscheinende Anna Mahr, die unverheiratet ist, und
die einst verheiratete,doch jetzt getrennt lebende Hanna
Elias, die in Gabriel Schillings Rlucht erscheint, haben
durch ihre Hauptrollen, ihre Alter und ihre Ausbildung mehr
gemeinsam. Liese Bansch, die eine Uebenfigur in Nichael
Kramer ist, wird dann betrachtet. Drei Fragen werden die
folgende Diskussion beherrschen: vIas fUr weibliche Charak
tere sind sie in bezug auf Temperament und ihre Haltung zu
Mannern und anderen? Vias tun aie, urn IvIanner zu beherrschen
und zu zerstoren? Wie tun sie es?
Anna Hahr.
Anna i'<lahr, die- ein Vorbild der aelbstandigen, ausge
bildeten Frau der damaligen Zeit ist, erscheint eines Tages
als Besucherin bei der Familie 'Johannes. Unter dem Vorwande
der Erneuerung einer frliheren, mit Familienfreund Braun be
stehenden Bekann,tschaft bezaubert sie Johannes, und darum
wird sie zu langerem Bleiben aufgefordert. Das Verhangnis,
das sich zwischen Anna'und Johannes entwickelt, zerstort
allmahlich die ganze Familie. Als Anna schlieBlich den Ort
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verlaBt, kann der schwache Johannes die Ferne dieser Gelieb
ten nicht ertragen. Er begeht Selbstmord. Seine Frau Kathe
bricht zusammen, die Eltern sehen sich ihres Sohnes und ih
rer GlaubensgewiBheit beraubt, und Joharmes kleines Kind
bleibt eine \'laise. Nur Anna I'1ahr, die den Zusammenbruch ver
ursachte, Uberwindet alles, um Ihr Leben als Studentin an
der Universitat ZUrich wieder aufzunehmen.
Anna erscheint 1m ersten Akt als ein Vorbild vieibli
chen Reizes:
Fraulein Anna Nahr ist vierundzwanzig Jahre alt,
mittelgroB mit kleinem Kopf, dunklem, schlichtem
Haar, feinen, nervosen ZUgen. In ihren ungezwungenen
Bewegungen ist Grazie und Kraft. Eine gewisse
Sicherheit im Auftreten, eine gewisse Lebhaftig
.keit andrerseits ist durch Bescheidenheit und Takt
derart gemildert, daB sie niemals das Weibliche
der Erscheinung zerstort. 1
Nicht nur ist sie auBerordentlich schon, sondern auch gesund.
Zweimal erklart sie, daB sie gegen die frische Luft "abge
hartet" ist. 2 Diese Gesundheit wird immer klarer im Laufe
des Dramas als eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen
Anna Mahr und Johannes t Frau Kathe.
Das scheinbar unaufdringliche 11adchen macht sofort ei
nen starken Eindruck auf Johannes, denn er errotet, und er
ist als Familienob'erhaupt schnell bereit, sie zu einem Nach
mittagsbesuch und spater zu einem langeren Besuch bei der
Familie einzuladen.
Gleich nachdem er ihr vorgestellt ist, UberltiBt er sei
ne vaterlichen Sorgen dem Freund Braun, um mit Fraulein Mahr
aIle in die Schonheit des Gartens zu genieBen.
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Als siefast zu spat zurtickkommen, ist er vollstandig von ihr
begeistert, und nachdem er sie den anderen vorgestellt hat,
ftihrt er sie auf die Veranda zum Essen. Zu dieser Zeit ist
Johannes so stark beeindruckt, daE er Kathe gegentiber nicht
merkt, wie beleidigend sein ';[unsch lst, Anna zu einem lange
rem Bleiben einzuladen, urn durch sie tlgeistig ein biJ3chen
wei ter zu kommen". Er ViEt sogar Kathes Widerstand in Form
von Tranen unbeachtet. 3 Auch deutet er auf ihre finanziellen
Schwierigkeiten als Grund fUr ihr Bleiben hin •
. DaE Anna von diesem Eindruck, den sie auf Johannes
macht, nichts zu wissen scheint, ist kaum moglich. Zuerst
ni~t

sie bloB die Einladung zum Nachmittag und zum Essen an.

Es scheint gleichfalls kaum moglich, daE Anna die Einladung
Ka.thes als ihrerseits ehrlich betrachten konnte, weil die bei- .
den selten Gelegenheit hatten, einander kennenzulernen. Da
mals hatten sie kaum ein Wort gewechselt. Wahrscheinlich be
nutzt diese Intrigantin den Schleier der Unaufdringlichkeit,
urn ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Durch ihre Beobacht
~ngen

konnte sie sehen, wie leicht es ist, Johannes fUr sich

selbst zu gewinnen. 1m zweiten Akt wird diese Absicht star
ker betont und Anna verrat ihre starke Zuneigung zu Johannes
'wahrend eines Gespraches mit der Hutter:
Frau Vockerat. • •• Einstvleilen ist es wunderhUbsch,
daB wir Sie bei uns haben. (Geheimnisvoll) Sie sind
auch fUr Johannes ein guter Geist.
FrI. Anna. (tiberrascht. \<iechsel t 'die Farbe. Plotzlich
heftig) i>Iogen Sie mich wirklich ein klein wenig leiden?
4
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.Die Erregung ihrer Reaktion macht die Frage, die sie ausdrUckt,
fast spontan. Sie mu13 sicher sein, da13 der \veg klar ist, um
ihren rasch gefaSten Plan auszuflihren. Sie wird im Laufe die
ses 'Gesprachs Johannes' Verteidigerin '. Als Frau Vockerat be
dauert, daS Johannes nieein Amt angenommen hatte, bemerkt
Anna, daB er ein besonderer Nensch sei, nicht nur, weil er
ein gutes Herz besitze, sondern weil er tlauch unter diejeni
gen, l'!elche neue \'lege suchen" 5 gehore.
Urn die Rolle der intelektuellen Freundin zu spielen
und ihn von seinen Freunden zu isolieren, verbringt sie so
viel Zeit wie moglich mit ihm. Nicht nur will sie mit ihm
gern im Garten spazierengehen, sondern auch drauaen im Wald,
und sie verlangt zu rudern oder im llohnzimmer zu sitzen, urn
tiber irgendetwas zu diskutieren. Kathe hat fast keine Gelegen
heit, mit Johannes finanzielle Sachen zu besprechen. Er aus
sert, er habe keinen Sinn dazu im Augenblick. Sogar seine Mut
ter mua formlich

ein Alleinsein bitten, wenn sie mit ihm
privat etwas besprechen will. 6
Ul;'l

In fast jedern Teil des'Familienlebens drangt sich Anna
ein, so daB ihre Gegenwart nach und nach einen storenden Ein
fluS hat. Sie will die Arbeit der alten Frau Vockerat gem
Ubernehmen und Annas r1einungen geben AnlaB zu einer Ausein
andersetzlllg zwischen dem Ehepaar:
Johannes. Fraulein Anna hat g~nz recht. Die KUche und
die Kinderstube, das sind im besten Fall eure Hori
zonte. DarUber hinaus existiert nichts fUr die deut
sche Frau.
'
Frau Kathe. Einer IDUa doch kochen und die Kinder warten.
Das Fraulein hat gut redell! Ich mochte auch lieber
J3U.cher lesen.
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Johannes. r:athe! Du solI test dieh nieht absiehtlieh
klein maehen. Die Art, wie du tiber ein Gesehopf
redest, das so hoeh steht wie Fraulein Anna •••
Frau Kathe. Nu, wenn sie solehe Saehen sagt!
Johannes. vias ftir Saehen?
Frau Kathe. Von uns dcatsehen Frauen--solehe dumme
Saehen. 7
Johannes kann d.ie Unvereinbarkei t seiner versehiedenen Be
hauptungen nieht sehen, daB namlieh Kathe dureh Anna geistig
weiter kommen solIe, und andererseits, daB sie Ktiehe und Kin
der als ihre Horizon·te annehmen muB. Annas storender EinfluB
last sieh aueh hier zeigen, denn sie hat frtiher in Rathe den
Zwiespalt gestiftet, von dem Kathe ihrer Sehwiegermutter er
ztihlt:
In vielen Dingen muB ieh Fraulein Anna reeht geben.
Sie sagte neulieh: wir Frauen lebten~in einem Zustand
der Entwurdigung. Sie hat ganz reeht. Das ftihle ieh
hundertmal. 8
.
Dieses Beispiel zeigt aueh, daB Anna nieht nur die Zeit be
nutzt, Johannes zu isolieren und ihn unter ihren EinfluB zu
bringen, sondern aueh, wenn irnmer moglieh, ihm von jedem
dureh Streit zu entfremden. Diese AUfgabe ist nieht seh\</er.
Der Vater ist nieht am'lesend, und als er spater erseheint,
ist die Beziehung zwischen Anna und Johannes schon zu weit
entwiekelt. In bezug auf andere Familienmitglieder verrat Jo
hannes selbst die Lage:
FrI. Anna. Sie haben doeh die Familie, Herr Doktor.
Johannes. GewiB. Ja\'lOhl. Das heiBt ••• Nein, Fraulein
Anna! ••••• Aber was I!leine Arbeit anbelangt, da
kann mir meine Familia wirklieh nieht das
Mindeste seine Kathehen hat ja wenigstens nooh
den guten Willen.--'S is ja rtihrend! Sie findet
ja alles immer wundersehon. Aber ieh weiJ3 doeh,
daB sie kein Urteil haben kann••• 9
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fiber die anderen Famileinmitglieder ist sein Urteil ahnlich:
Johannes. • •• I-Ieine Mutter haBt das arme Manuskript
direkt. Am liebsten mochte sie's in den Ofen stecken.
Heinem guten Vater ist' es nieht \\reniger unhe1mlieh ••. 1 0
AuBer dem Interesse, das sie an Johannes Arbeit hat,
hut sie andere Vorteile. Anna ist gesund, wahrend Kathe so
sch'.'laehlich ist, daE die alte Frau Voekerat ihr 1m Haushalt
helfen muB. 11 Anna hat Musik gerne und kann Klavier spielen,
aber Kathe ist nicht so begabt. 12 Anna ist hauptsachlieh die
intellektuelle Kameradin, was Kathe stark bedrtickt, aber sie
1st auch bereit als Wirtschafterin und Kochin zu helfen:
••• \'Ias denken Sie? leh verstehe auch zu wirtschaften.
Und was ich Ihnen alles kochen konnte! Russisch!
Borschtsch oder Pilaw. 13
Johannes von seinem Jugendfreund Braun zu trennen ist
vielleieht die schwirigste Aufgabe fUr sie. Braun, dessen frti
here Freundschaft sie schnell aufgibt, um sich Johannes zu
widmen, warnt, daB sie vielleicht nicht so hannlos sei:
If na! ••• fibrigens, biEchen arrogant ist sie schon
manehmal ••• 14
spater aber wird sein Urteil heftiger, als er Kathe warnt:
••• Uberhaupt: die Ftl1hr mag eine kluge Person sein,
aber das steht fest: zah und egoistisch, rticksichtslos,
wo sie Ziele verfolgt ••• 15
In einem Gesprach tiber einige Ideen der damaligen Zeit kommen
Braun und Johannes in einen Streit. Braun ist praktisch, a
ber auch taktlos, und UiEt wissen, woriiber und inwi.efern er
mit Johannes nicht zustimmen kann. Braun ftihlt sieh beleidigt,
nachdem Johannes auf seine "Freunde, die leh von mir fort
treibe ••• "16gepfiffen hat. Er gehtbeleidigt weg, und merkt
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nieht, daB Johannes sieh wieder mit ihm versohnen will. Er
hat keine riehtige Gelegenhei t, Brauns :f.1einun8en in Betracht
zu ziehen, denn Anna ermutigt ihn, nur vorwarts zu blieken.
Als Johannes die Einsamkeit seines Lebens bedauert, rat Anna
ihm:
Aeh, Herr Doktor, legen Sie dbch nieht
so viel Gewichtauf das, was Ihre Freundesagen. 17
und sie meint damit besonders Braun. Scharfer wird ihre Kri
tik Brauns im Laufe der Unterhaltung. Sie sagt, daB Braun Jo
hannes in \'lirklichkeit nieht kenne, daB Braun "ja noch so un
fertig in jeder BeziehUng,,18sei • Sie sehmeichelt seiner fast
unseheinbarenSelbst~ndigkeit.

Die Einsicht, daB der wankel

miitige Johannes keine feste Entschliisse fassen kann, ist ihr
nieht entgangen:
FrI. Anna: Ihr Herz, Herr Doktor, das ist Ihr Feind.
Johannes. Ja, sehen Sie, wenn ieh mir danke, daB er
'rumlauft und sich argert, so-- das raubt mir die
Ruhe.
FrI. Anna. 1st es gut, wenn man so sehr abhangig ist?19
Mi t dieser Frage will Anna ihm helfen, selbstl:indiger zu seine
Die \'lirkung der Worte ist nur yorlibergehend, denn er hat
nieht die Fahigkei't, zwischen den zwei Frauen zu entscheiden.
Anna bewundert er, aber Kathe liebt ere Die Spannung steigert
,sich, als

Johar~es

spater versucht Rathe zu trosten. Als das

Ehepaar sich urnarmt, unterbrieht Anna wieder, urn mit Johannes
rudern

Zu gehen. Den Gedanken, ihn mit Kathe teilen zu mUssen,

kann sie nicht ertragen. Sie entscheidet, dan Kampf um ihn
aufzugeben und abzureisen. In einer spannenden Szene des drit
ten Aktes wird ein wichtiger Rohepunkt erreicht.
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Als Kathe und Anna einander gegenliber stehen, versucht jede,
ihre eigenen Geftihle zu verberBen. Trotz des Versuches erge
ben sich Augenblicke, in denen die, Tiefe ihrer Geftihle zum
Aushruch kornmen. Nach den ersten AIIge'meinheiten auBert Anna
den Wunsch nach einem Bild von Johannes, als Andenken an das,
was sie verliert. Nachdem sie das Bild bekommen hat, beginnt
der Schleier der Selbstbeherrschung zu verschwinden. Manch
mal versucht sie die Selbstbeherrschung wiederzugewinnen, a
ber ihr Zweifel wird starker. Sie geht suchend auf die Ehe
beziehungen zwischen Kathe und Johannes ein und benutzt die
Be

Gelegenheit, um Kathe zu verletzen:
FrI. Anna •••• (Sie vergiBt sich, zieht die Photographie
hervor und vertieft sich hinein.} Er hat einen so tie
fen Zug um den Mund.
Frau Rathe. Wer?
FrI. Anna. Hannes-- Einerichtige Gramfalte. Das kommt
vom Alleinsein. v-ler allein ist, der lDuB viel leiden
von den andern.--\1ie lerntet ihr euch kennen? 20

Unter Annas Ftihrung wird die Unterhaltung inuner personlicher,
bis Kathe "rot und verlegen" zu stammeln beginnt. Erst da
nach andert Anna die Richtung des Gesprachs und beginnt sich
zu bemitleiden. Durch Kathes· Vlorte wird sie wieder ermutigt:
Frau Kathe. Du hast es verstanden ••• Du hast so wohl
tatig auf ihn einge.. . . irkt. 21
Die -v/orte des ffNarrchens" beleben ihre Entscheidung wieder,
noch einmal den Kampf zu unternehmen. 22 Sie will Kathe keinen
Rat geben, denn sie hat sie "viel zu lieb" -- und die Zwei
deutigkeit dieser Worter entgeht Kathe. 23
Johannes, dem dar 'Abschied jetzt schon unertraglich ist,
ladt Anna' auf dem

l:lege

zum Bahnhof zum \V'eiteren Bleiben ein.
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Anna nimmt an und damit beweist sie weiter, daB sie selbst
stichtig und berechnend ist. Dazu bemerkt Hortenbach: diese
Selbstsueht" ••• zeigt sieh vor allem und augenfallig darin,
daB sie bleibt und bleibt (tiber drei Wochen lang).24
Anna bleibt trotz des leidensehaftliehen Gespraehs
mit ihrer Nebenbuhlerin und ihrer eigenen Aussage, daB Frau
Voekerat sie nieht mehr gern sehe. 25 Die alte Frau erkennt
Bofort, daB Annas RUekkehr eine offene Kriegserklarung ist,
und da es ihr nicht gelungen ist, Annas Absehied von Johan
nes zu fordern, stellt sie das Ultimatum:
Frau Voekerat: lch wasehe meine Hande in Unsehuld.
Ieh reise ab.
Johannes. Nutter!
-Frau Voekerat. Ieh oder diese Person. 26
Obgleieh sie das Ultimatum nieht ausfUhrt, maeht sie ihre
Meinung sonnenklar. illUlas am

~lfang

verhlillte Gleiehgtiltig

kei t gegenUber clem ',Iohl der anderen versehvlindet, als sie
sieh in ihr Zimmer einsehlieBt. Es ist kein Zufall, daB sie
nieht mehr offen mit ihnen spricht.
In dieser Zeit ist Johannes der Betrogene. Frau Voeke
rat wird wegen Kathes Leiden so unruhig, daB sie ihrem Mann
telegraphiert, er solIe gleieh kommen. Kathe, die tiber ihren
jetzt schon verlorenen t-lann fast gemUtskrank wird, fangt an,
sieh selbst zu bemitleiden.
Braun, der die erste Warnung gegeben hatte, ist Uber
zeugt, daB er eine aktivere Rolle spielen muB. Als er sieh
an Annas Gewissen wendet, zeigt sie ihren harten Kern:
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FrI. Anna. (nach einer kleinen Pause, kUhl und leicht)
\~lissen Sie, was Papst Leo der Zehnte liber das Gewissen
sagte?
Braun. Das weiB ich nicht, das liegt mir auch wirklich
in diesem Augenblick ziemlich fern t Fraulein.
FrI. Alma. Es sei ein bosartiges Tier, sagte er, das
den Menschen gegen sich selbst bewaffne.-- 27
Sein Flehen ist aber vergebens, aber er hat sie ihrer Gelas
senheit entkleidet. Als er Johannes erwabnt, warnt sie ihn,
.. daB er

II

in den Wind It spricht. 28 Nach seinem Abschied 'lilird ih

re Reaktion sogar starker, sie Itvdrft das Bukett weg, sobald Braun hinaus ist und geht einige :Hale heftig auf und
,,29
a. b •.

Annas Bleiben ist ihr Beherrschungsmittel. Johannes
drtickt offen seinen Wunsch aus:
.•. Ich mochte gern dort sein, wo Fraulein Anna
ist. Das ist doch ganz n~tlirlich. Das kann man doch
offen heraus sagen. 30

Er mochte in die Schweiz, aber mit der Familie. Ziemlich
sorgfaltig hat er die verschiedenen Gru.nde durchdacht. Kathe
ist seine Absicht vollig klar. Sie bricht fast zusammen mit
dem Ausdruck: "Oh Gott ':" Gott ••• ,,31
In einer stark melancholischen Stimmung der Abenddam
merung spielt die zum Angriff tibergehende Nebenbuhlerin ihre
starksten Karten aus. Zunlichst ruft sie die bittersUBe Ver
gangenhei t vlach. Dann setzt sie sich an das Klavier und
spielt ein langsames und trauriges Lied. Durch ihre Bemer
rongen tiber !lein frischer Luftstrom, sagen wir aus dem
zwanzigsten Jahrhundert" und "unsern kleinen Schicksalen"
versucht sie, die Folgen ihres Verhaltnisses moglichst her
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. abzusetzen, urn ihn zur Entscheidung zu Z''Iingen, 'Danach kommt
ihre Trumpfkarte: "Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Ich
mochte reisen. ,, 32 Um so wirkungsvoller ",ird ihr Spiel, als sie
hinz.ufUgt: " •• ich habe mich fUr Sonnabend oder Sonntag zu Hau
se angemeldet.,,33
Seine Uner\llartete und erregte Reaktion zeigt ihr, daB
aIle BemUhungen vergebens sind. Johannes spricht von der Hog
lichkei t einer hoheren Stufe der Gemeinschaft z\'lischen Nann.
und Frau. Er verflucht die gegenwartigen Konventionen und
redet Uber eine zuktinftige, ftir Anna unpraktisch klingende,
platonische Freundschaft. Als sie einsieht, daB ihr Ziel nicht
zu erreichen ist, schlaet sie endlich vor, daB sie "Licht
machen" • 34
Durch die Gesprache mit Braun und Frau Vockerat sieht
Anna ein, daB sie das Spiel als verloren aufgeben muB. Wah
rend sie auf Brauns Andeutungen tiber ein schlechtes Gewissen
nicht reagiert, kann sie der alten Frau Vockerat nicht das
Gleiche antun. Die ganze Angelegenheit ist ihr sehr peinlich.
Sie steht dem Bitten der al ten Nutter ohnmachtig gegentiber:.
Frau Vockerat. Ieh habe keine Wahl mehr, Fraulein.
(kleine Pause)
FrI. Anna. (die Sachen tiber Arm, nimT'(1t la.1'J.gsamen
Schrittes die Richtung nach der Flurttir. Vor Frau
Vocke rat bleibt sie stehn): Konnten Sie denken,
daB ich noch zogern wlirde? 35
Johannes reagiert gleicherl'leise auf seine EI tern als
sein Vater wieder zurtickgekehrt ist. Er steht der vorn christ
lichen Glauben getragenen Auseinandersetzung des Vaters
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gleichgUltig gegenUber, aber im letzten Augenblick, als die
Eltern bereit sind, sich von ihm abzuwenden, bereut er seine
Einstellung und verspricht ihnen, das Fraulein ziehen zu las
sen. Sein EntschluB, sie ziehen zu lassen, andert sich jedoch,
sobald er sie wieder sieht:
Aber Sie sollen nicht gehn! Sie dUrfen nicht fort
gehen. Am allerwenj.gsten jetzt, jetzt in diesem
Augenblick. 36
Seine sehr niedergedrUckte Stimmung gibt Anna die Ge
legenheit, einen allerletzten Versuch zu unternehmen. Als Jo
hannes in einer Welle der Selbstbemitleidung versinkt, bittet
er sie urn Hilfe:
••• (nach kurzem Ringen) Helfen Sie mir, Fraulein
Anna! Nichts Hohes, nichts Stolzes ist mehr in mire
Ich bin ein anderer geworden. IUcht eimnal bin ich
in diesem Augenblick, d'er ich ",,'ar, eh Sie zu uns
kamen •••• Aber ich fUhle, daB ich etwas war, durch
Sie, Ihre Gegenwart, Ihre l,lorte-- und wenn ich das
nicht wieder sein kann, dann-- dann kann mir auch
alles nichts mebr nutzen. Dann mach ich einen
Strich unter die Rechnung und-- schlieEe-- abe
(Er geht ~~er, bleibt vor Anna stehen)
Geben Sie mir einen Anhalt. Geben Sie mir etwas
woran ich mich aufrichten kann. Einen Anhalt. Ich
breche zusammen. 37
In diesem Moment ist der hilflose Johannes so stark unter
ihrem EinfluB, daB er aein Versprechen nicht halten kann
und mit Selbstmord droht. Seine Schwache veranlaBt Anna zu
glauben, daB sie ihn zur Flucht oewegen kann. Deswegen spricht
sie von einem unwiderruflichen Abschied und verzichtet auf ei
nen Briefwechsel, weil er"die gro13te Gefahr,,38bringt. Statt
dessen schHigt sie eine Art hohere Verbindung zvlischen ihnen
vor. Als Symbol dieser Verbindung gibt sie ihm den Ring mit
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der Bemerkung:"Ich habe nie andern Schmuck getragen", was
den \lert des Ringes erhoht. Dieser letzte Versuch schlagt
fehl, denn er nennt sie "Schwester ll , eine Beziehung, die
nicht nach ihrem \vunsch ist. 39 0bgleich er sle "inbrtinstig
kti13t", rei13t Ar.na sich los und versch\vindet. 40Der KuE ist
sein Todesurteil, denn in diesem Augenblick'v/eiE er mit Ge
'wiBheit, daE er in sie verliebt ist. Zurtickbleiben ist ihm
unmoglich, aus GrUnden, die er selbst erwahnt hat. Er sieht
klar ein, wie weit die Beziehung zwischen ihnen gegangen ist.
Funfm~l

seit Annas Besuch hat Johannes in ihrer Gegenwart

Selbstmord er"lahnt, aber niemals hat er diesen Schritt getan·.
Kein Ring, kein hoheres Gesetz trosten ihn, als er das Lau
.ten des Eisenbahnzuges hort, in dem seine Geliebte abreist.
Uberwaltigt von GefUhlen bricht er zusarnmen. "Sein Korper
windet sich vor \Veinen und Schluchzen.,,41 Er nimmt den Aus
~eg,

den er vorher so oft erwahnt hat, und demit ist sein

Schicksal besiegelt.
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.Hanna Elias.
Hanna Elias, in deren Arme Gabriel Schilling flieht,
ist fUr ihn weit lebensgeftihrlicher als die launische Eve
line'. Offenbar war sie etwas jlinger ala ihre Nebenbuhlerin,
und vielleicht auch schener:
Hanna Elias steht in der Flurttir. Auf dem raben
dunklen Haar tragt sie einen dunklen breiten Stroh
hut, mit Mohnblumen garniert. Die Haut ihres Ge
sichtes ist von wachserner Blasse und Durchsichtig
keit~ Ihre Ztige sind auBerst fein und dabei intelli
gent. Ihre Augen sind groB, dunkel, unruhig. tiber
all ihren Bewegungen liegt etwas Unstetes. Sie kann
die Finger nicht still halten ••• Sie ist zart, eher
klein als groB und gehert jenen Frauen an, bei de
nen nicht ohne weiteres zu entscheiden ist, ob sie
die Z\,lanzig kaum Uberschritten haben oder ob sie
tiber die DreiBig sind. 42
Hanna war wie Anna Mahr sehr gebildet. Beide hatten an
der Universitat ZUrich studiert, die zu dieser Zeit die er
ste europaische Universitat war, die Frauen zum Studium auf
nahm. Hanna ist Aktivistin in einer Frauenorganisation und
hat an einem vor kurzem stattgefundenen groBen internatio
nalen FrauenkongreB teilgenommen. Eveline,ftihlt sich von
Hanna verachtet, da sie wie aIle deutschen Frauen nur eine
Sklavin sei. Unter dem Vorwand der Selbstandigkeit und Eman
zipation ist Hanna frei, ihre eigentlichen Interessen zu ver
folgen, das heiSt, mit Mannern zu verkehren und wenn moglich,
sie zu beherrschen.
Obgleich Hanna "mehr Reiz, mehr Selbstandigkeit rt als
Eveline Schilling besitzt, mag Schillings Freund Ottfried
Maurer sie nicht leiden.' Professor r·H:iurer, der seine Ferien
auf Fischermanns Oye zusammen mit seiner Geliebten Lucie Heil
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verbringt, bedauert Hannas negative Wirkung auf Schilling.
Er freut sich tiber die Ankunft seines Freundes und drtickt die
Hoffnung aus, daB sie zusammen nach Stiden reisen kennen.
Schilling ist entschlossen an seiner neuen Freiheit festzu
halten. Sie besprechen die Schicksale einiger Freunde und fas
sen Plane. Obgleich er behauptet, tlda ist keine Gefahr mehr",
ftihlt er, bei der Betrachtung einer danebenstehenden Ga
lionsfigur, ftir einen kurzen Augenblick erneut Hannas Ein
flua. 43 zu Maurer kommentiert er:
Ein dunkles Auge ••• irgendein Zug urn den Mund,
das kann Tote wieder lebendig machen! Aber dann
laa mich, store mich nicht! Denn das lahmt meine
Brutalitat ••• 44
Plotzlich beginnt Schilling sieh auszukleiden und er "rennt,
halb entkleidet, gegen die See hint!, \,las als ein Symbol gei
stiger sowie korperlicher Reinigung angesehen werden kann. 45
Wie ist as Hanna gelungen, sogar in ihrer Abwesenheit
Schilling so vollstandig zu beherrachen, daB er sich so fremd
artig benimmt? Sie hat sich von ihrem eigenen Mann getrennt,
um den schon unglticklich verheirateten Gabriel Schilling zu
erobern. Sorgfaltig muB sie ihren Plan gefaBt haben. Zander
bemerkt:
Sie (Hanna) benutzt ihre Freiheit, ihre BemUhungen
Bildung und \vissenachaft nur als ru ttel zum Zweck,
indem aie nicht nur mit korperlicher Schonheit, aon
dern auch mit geistigen Vorztigen Manner zu blenden
und zu umgarnen trachtet. 46

DaB Hanna Schillings Frau betrogen hat, zeigt sich im Ge
sprach zwischen Eveline und Lucie:
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Eveline. (zu Lucie) Lassen Sie sich mal von die
ser Dame erzahlen, Fraulein, mit welchen Mitteln,
welchen Schlichen sie hinter Gabriel her gewesen
ist, bis sie ihn so wei t bekommen hat! vlie sie mir
erst hat Freundschaft geheuchelt: "Du bist zu ge
duldig! Du muSt mehr beanspruchen! Du muBt ihm
klarmachen, daS du ein gleichberechtigter Mensch
und nicht eine Sklavin bist, Ihr deutschen Frauen
seid aIle Sklavinnen." So hieB es, so ging es in
einem fort, und ich bin auch zuerst drauf reinge
fallen, bis ich dann merkte, worauf es hinauslief
und daB sie sich Gabriel kapern wollte ••• 47
Evelines Ansprtiche veranlassen Schilling, in "seinem unge
sunden und kalten Atelier" zu arbeiten. 48 Er schlaft nicht
mehr zu Hause, sondern "auf einer elenden Feldbettstelle lf
in diesem Itfeuchtem und eisigen Atelier.,,49 Trotzdem bleibt
Hanna bei ihm. Sie steht sogar als Modell ohne Belohnung!
Hanna bildet sich ein, daB seine Iiiebe zu ihr "die innerste
Seele von seiner Kunst,,50sei • Dennoch hat er in den letzten
Jahren nichts anderes als ein Kinderportrat von dem kleinen
Gabriel gemacht. Schilling erkennt selbst, wieviel er verlo
ren hat: " ••• mir dreht sich die Galle im Leibe um, Wenn ich
denke, wieviel ich in den lazten flinf Jahren endgultig und
unwiederbringlich verlumpt habe ••• ,,51
Der nicht erfolgreiche Gemahl und Klinstler laSt sich von ihr
finanziell unterstutzen. Die berechnende Hanna ist keine Ar
.beitskameradin. Sie lebt vom Gelde ihrer Liebhaber. Dorch
das Leben mit ihr hat sich nicht nur sein ganzes Wesen umge
bildet, er verliert auch seine Freunde und'Fachgenossen, die
ihn meiden. Er selbst bemerkt:
••• Es ist nicht schon, wenn die Leute abrticken;
glaube mir, es war kein erhabener Moment, ale mir
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der erste den Rticken kehrte -- dann der zweite,
der dritte, der vierte Schlaukopf im Ktinstler
klub ••• 52
So ftihlt sich Schilling der Ehre und des Ansehens beraubt.
Die Jahre mit Ifanna vergehen fast ohne Leistungen. Sie
spielt gern die Rolle einer bedeutenden Frau, worauf ihre
~atigkeitin

der Frauenbewegung und ihre Beziehung zu Frau

lein Majakin hindeuten. Trotz ihres Ztiricher Studiums scheint
sie kaum mehr als eine Bildungsphilisterin zu sein, die viel
Zeit in Nachtcafes verbringt. Selbst Schilling findet in ih
ren langweiligen politischen und frauenrechtlerischen Be
sprechunsen nichts. als 1t\lleibergeplarr" und IIzungengedresch n?3
1m Rtickblick auf sein Leben mit Hanna bekennt Schilling sei
nem Freund Maurer, daB ihr Reden und Handeln und das ihrer
Freunde seine intellelctuelle Tatigkeit erstickt hat:
••• sie gieBen einem Blei ins Hirn, sie knebeln
einem das Maul mit Gemeinpla.tzen und pauken einem
mit einem taglichen Hagel von faustdicken Dumm
heiten das letzte biBchen Ehrgeftihl aus dem Tempel
raus. 54
Ihre Lieblingsrolle als bedeutende Frau sowie intri
gierende BetrUgerin zeigt sich in der Episode mit Fraulein'
Majakin, die sie in die Nationalgalerie in Berlin ftihrt, um
ihr die bertihmten Vlerke von Professor Schi.lling zu zeigen.
DaB solche Werke nicht existieren, scheint Hanna nicht zu
storen. Sie behauptet zum Beispiel, sie habe "diesen 1-1ann im
Elend gefunden,

im

Elend geliebt ••• Ich wollte ihm helfen in

seiner Verzweiflung.,,55 ,Die Erkenntnis, daJ3 sie selbst den
Zwiespalt'verursacht hat, entgeht ihr.
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Hinsichtlich seiner Kunst sleht sie sich als leidendes
Op:fer und sie behauptet :fest, sie sei viele Nonate krank ge
wesen als Folge ihrer anstrengenden Arbeit als Modell. Sie
hat sich vollstandig seIber betrogen, und sie halt sich in
jeder Hinsicht :fUr seine Retterin: " ••• ich bin iOO unentbehr
11ch. 1I56 Schilling erkennt ihr Problem und faBt es so zusam
men: " ••• lch gebe ja zu t daB es fUr e ine Frau \'/ie dich •••
nicht i!!llIl.er so absolut leicht ist t LUge von \'/ahrhei t zu un
terscheiden••• " 57
Auch in erotischer Beziehung Ubt

Hap~a

auf ihn einen

starken EinfluB aus. Sie behauptet Eveline sei seIber schuld,
daB Gabriel nicht mehr bei ihr schlaft. lhre starke Anzieh
ungskraft auf Schilling erklart Lucie Heil:
••• Er h8.t vor meiner Haustiir gestanden, als ich
russische Herren zu Besuch in meiner \'lohnune hatte,
bei achtzehn Grad Kalte, stundenlang. Um elf Uhr
1st er darnach fortgegangen, weil ich nicht bemerkt
hatte, daB er da war, und ist nachts halb ein Uhr,
wo alles still \-lar, \'Tiedergekehrt und hat mich mit
Steinchen ens Fenster geweckt. So habe ich ihn gliick
licherweise entdeckt. 58
Vor z\'lei Jahren hat Hanna noch einen "leider nicht recht
lebensfahigen" Sohn gehabt und sie behauptet, er sei von
Schilling. 59 So eine Gelegenheit, Schilling zu qualen, wollte
sie nicht vermis sen. Darum sieht der innerlich sowohl als
auEerlich freiheitsuchende Schilling in der Trennung eine Er
holungsmoglichkeit.
Zur Zeit seiner Ankunft sehen .seine Frau und seine Freun
de das Verhaltnis zwischen den beiden als lebensgefahrlich an.
Maurer, der ihn retten mochte, behauptet, daB Hanna "seine

43
Existenz ala KU.nstler und Mann Uberhaupt in Frage" stellt. 60

Lucie Heil, deren Urteil nicht so streng ist, zahlt sie zu
den Frauen "von orientalischer l'aulhei til, die "nichts zu tun
habenl! als Unfug zu stiften. 61 Lucie erkennt, daB Hanna sich
auf alle FaIle an Schilling anhangen will. Eveline Schilling
sieht ihren Hann als ",..,illenloser Sklave einer gemeinen Dir
ne.,,62
1tlenn

Hanna selbst in ihrer Abwe senheit so stark auf ihn

wirkt, daB er launisch reagiert, wirkt ihre Gegenwart auf ihn
katastrophnl. AIle seine alten

Wun~en

sind wieder geoffnet,

und Hanna, die oft als Vampyr dargestellt ist, beginnt seine
Lebenskraft und Lebenslust auszusaugen. Zuerst lligt Hanna,
als sie tiber den Gruna ihres Kommens spricht. Dann sucht sie
Hitleid zu errcgen, indem sie ·ihren "Bluthusten" erwahnt. 63
Danach spricht sie von ihrem kranklichen, un.ehelichen Sohn,
dem "kleinen Gabriel".64 Diese 'Intrigantin, die Eveline ver
achtet, weil sie Itauf den armen Schilling jede Verantv/ortung"
wirft, wirft selbst eine groBe Verantwortung auf ihn. 65 Als
Schilling auBert, er sei flirdie grausige SpaBhaftigkeit des
Daselns nicht verantwortlich, und er kenne nur dem Fatum sei
nen Lauf lassen, erwidert sie: tiMan

kann'~uf

das Fatum vieles

abwalzen.,,66 Die Abwesenheit des Kindes im Laufe des Dramas
ist bemerkenswert. Vermutlich hat Hanna das leidende Kind ir
gendwo anders gelassen, urn Schilling zu verfolgen, und sie er
wahnt das Kind nur, um Schilling zu qualen.
Die. Art seines

~viderstands

hat Schilling selbst er
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klart: "Man muE brutal sein, man braucht aIle Kraft, um so
eines bleichen, gestrigen \'iasens Meister zu seine ,,67 Der ar
me Schilling, der kaum begonnen hat, sich geistig und korper
lich wieder zu erholen, besitzt weder die notige Kraft, noch
die Widerstandsfahigkeit gegenUber Hannas berechnendem An
griff. Zuerst behandelt er sie gleichgUltig, und sie hat so
fort den Verdacht, daS jemand ihn gegen sie beeinfluSt hat.
Zuerst zogert sie, ihren Feind bei Namen zu nennen, aber die
Dauer ihres Zogerns ist kurz, und am Ende des Gesprachs be
schuldigt sie Ottfried Maurer.
Schilling versucht mehrmals, an ihren Verstand zuapel
lieren. "Hanna, du sollst mich nicht falsch verstehen", bit
.. h st , 68 un d spa
··t er, ilLa~0 d e i nen b~'"
· zunac
ew~r t en Ver
t e t er
stand mal aufleuchten!,,69 Sie ist so sehr von ihrem eigenen
Interesse beherrscht, daS solche Appelle keine Wirkung haben.
Sie weiS, daS Maurer der Grund fUr Schillings gleichgUltige

Haltung ist. Maurer benimmt sich genau wie Schillings andere
Freund auch. Er sucht Hanna aus dem Weg zu gehen, sobald sie
erscheint. Er erklart Lucie die GrUnde seiner Flucht: "Ich
kriege das Grausen vor dieser Larve ••• es springt ihr nachts
eine weiae Maus aus dem offenen Mund und saugt sich einem im
Schlaf an die Pulsader.,,7 0 Als er schon weg ist, erscheint
Hanna mit

~chilling,

"dessen Antlitz jab von einer beangsti

genden BUisse befallen ist." 71 Er steht schon wieder unter
ihrem EinfluE, denn ihre physische Gegenwart wirkt auf ihn
fast hypnotisch. Zweimal ruft er durch das Fenster hinaus,
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um Ottfried Maurer zurtickzuholen. Der Ton des Ausrufs, wie
Hanna schnell bemerkt, klingt "beinah wie ein Hiltrut!,,72
Nach und nach wird ihr weiblicher EinfluS auf ihn immer star
ker. Als sie von ihrer Krankheit spricht, reagiert Schilling
nervos, "als habe er selbst diesen Husten. n Je leidenschaft
licher Hanna spricht, umso mehr schwindet seine Widerstands
'kraft. Er tf • • • seufzt tief und geht umher. tt73 Endlich bricht
sein Widerstand zusammen, als er mit ihr in korperliche Be
rUhrung kommt:
Sphilling. (preSt ihr Handgelenk, eine andere Em
pfindung Uberwaltigt ihn mehr und mehr). Verstehe!
Begreife, geliebte Hanna! Ich mochte schreien •••
ich mochte dir klarmachen•••
Hanna. Und ich wUnschte, ich ware weit fort von hier!
Schilling. (in heiSer Umarmung). Bleib! Bleib! Ver
zeih mir, geliebte Hanna! 74
Obgleich sie ihn Uberwaltigt hat, was Schilling erkennt, .
versucht er noch einmal mit Maurer zu sprechen. Wahrend des
Spaziergangs mit Hanna am Strand benimmt er sich sehr fremd
artig und kann sich nicht beherrschen. Ottfried Maurer ist
nach Schillings

Vorstell~g

Hanna Elias gegenUber sehr unhof

lich und benutzt die erste Gelegenheit, sich zu verabschieden.
Sobald sie wieder allein sind, erliegt er wieder dem Reiz
seiner "Braut von Korinth" (wie er sie nennt), und er wird
'wieder ein Opfer ihrer ,vollust. 75 Hanna klagt ihn jedoch an,
daB er sie gegen die Beleldigung Mfi.urers nicht verteidige •

.

In der Spannung dieses Augenblicks macht Schilling ein paar
sinnlose Bemerkungen, dann erhebt er sich plotzlich und fallt
ohnmachtig und bewuBtlos in ihre !rme. Von da an hat Schil

'I
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ling keine Aussichten mehr, sich zu erholen.
Der Hohepunkt seines Leidens kommt kurz nach Evelines
Ankunft. Hanna versucht vor dem schwachlichen Schilling ei
nen Streit mit Eveline zu vermeiden. Sie will, daB sie sich
"wie zwei verntinftige Menschen" benehmen. 76 Der Versuch
schlagt fehl, denn die wUtende Eveline beginnt sofort ihren
bissigen Angriff. Erneut bittet sie Eveline, sich zu beherr
schen:
Also bitt' ich dich, frage mich jetzt nicht wei
ter! Jedenfalls nicht hier, denn ich sage dir, daB
es Schilling erspart werden muS ••• 77
Eveline steht dies.en Bitten gleichgiiltig gegeniiber. Beide
verlieren schnell ihre Selbstbeherrschung, und die gegensei
tigen Beschuldigungen in Schillings Gegenwart erreichen ihren
Hohepunkt in Hannas ziigellosem GefUhlsausbruch:
Es ist mir gleichgilltig was du von mir sagst!
••• lch speie auf deine verfluchte Liebe ••• Du hast
Gift, du hast Stachel, du hast keine Liebe! ••• Kei
nen Funken von Herz, keinen Funken von Gott! ••• Nur
geh, geh und laB meinen Gabriel! Er ist nicht dein!
Du hast ihn verspielt! Mein, main! lch·filhl's! Er
ist mein Gabriel! 78
Schilling ist bis auis Tiefste verletzt durch das Schauspiel
vor se1nen Augen. Seine Lebenslust ist vollig gebrochen und
krampfhaft schluchzend b1ttet er erst Rasmussen um trein star
kes Gift", nimmt sich dann aber selber sein Leben und er
trankt sich im Meer. Hanna Elias, die seinen Tod verursach
te, 1st wieder frei und kann als "Harpyie tt ihr Leben weiter
fUhren. 79
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Liese Banach.
Die Geschichte I'1ichael !Cramera, dessen Hauptkonflikt
aua einem Generationsgegensatz zwischen dem wenig begabten
aber hartnackig arbeitenden Vater, MIchael Kramer, und sei
nem zwar begabten, aber faulem Sohn Arnold entsteht, ent
halt auch einen Nebenkonflikt: Arnold ist in die flirtende
Liese Bansch, Tochter eines Restauranteurs, verliebt. Einer
seits entfremdet vom Familienkreis und den Anschauungen des
Vaters und andererseits verletzt von der gemeinen und feind
lichen Umgebung der Bierstube, in die dieses Madchen ihn
zieht, findet der "an der brutalen Vlirklichkeit des Lebena
hilflos scheiternde" Sohne Rettung durch Selbstmord. 80
Arnold Kramer ist auch ein Mann zwischen zwei Frauen,
obgleich es ihm nicht bewuEt ist. Das Hadchen, das ihn in
Wirklichkeit verehrt, erscheint nicht auf der BUhne und wird
erst nach Arnolds Tod erwahnt. Durch Arnolds Tod verliert
Michael Kramer die Gelegenheit, seine unerreichten Ziele im
Sohn zu verwirklichen, und der Vater verliert als Folee sei
ne Lebenslust und gibt seine ktinstlerischen Ziele auf.
Schon im ersten Akt ist das Hauptproblem klar. Von sei
nem Vater, Jl1ichael, und seiner Schwester Jl1ichaline durch sei
ne Faulheit und Grobheit entfremdet, wendet der intelligente
aber zankhafte Sohn durch einen Streit mit der Huter sich
auch von ihr ab. Frau Kramer, die inmer Arnold gegenUber nach
sichtig war, versucht die Grtinde zu finden, warum er sein Le
ben vergeudet. Seit dar RUckkehr aus Hiinchen, wo er erfolg
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reich Kunst studiert hat, hat Arnold viel Zeit in der Bier
stube des Restaurants Bansch verbracht. Das Geld seiner Mut
ter verschwendet er bei dem Versuch, Liese Bansch naher zu
kommen, und se.inen strebsamen und pflichtbewuJ3ten Vater ver
meidet er. Seine Verlogenheit zeigt sich nicht nur in dem
Augenblick, in dem er sein Verhaltnis zu Liese heftig ver
neint, sondern auch am nachsten Tag, als er seinen Vater,
wie vorher verabredet, im Atelier besucht.
Liese Bansch, ein "schlankes, htibsches Frauenzimmer",
die tinter dem Vorwand zu Michael Kramer kommt, sich tiber Ar
nolds schlechtes Benehmen zu beklagen, ist eigentlich nur
gekommen, um Arnolds Vater kennenzulernen und seinen Sozial
stand zu erforschen. Dieses kokottenhaft aufgedonnerte Mad
chen kommt mit hohen Hoffnungen und versucht mit viel Af
fektiertheit auf "Professor" Kramer, wie sie ihn zuerst nennt,
Eindruck zu machen. 81 lhre Wandelbarkeit zeigt sich am besten
in ihrer zuerst beleidigten, dann aber neugierigen Haltung
zum Modellberuf. lhre Unaufricht\gkeit offenbart sie, ala ale
erkart: II lch bin ohne \'lissen der EItern hier ••• ,,82 Sie kann .
einen gewissen DUnkel nicht verbergen, wenn sie von ihrem
Brautigam, dem Beruf ihres Vaters

~nd

den.Stammgasten spricht.

Sie ist unhoflich genug, Episoden zu erwahnen, die Arnold
lacherlich machen, und verrat, daS 1ie Gaste 1hn wegen seiner
"etwas gebeugten Haltung" einen "f.1arabu" nennen. 83 Sie be
schuldigt Arnold auch, daJ3 er sie "immer nicht zu Ruh kommen u
laat und argere.
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Dieses eingebildete Fraulein, das sich zur FUrspreche
rin der Gaste macht, zahlt GrUnde auf, warum die Stammgaste
mit Arnolds Gegenwart unzufrieden sind. Er zeichnet Karika
turen von ihnen, sitzt dauernd allein in Horweite der Gaste,
iSt zu viel freies Brot und ist zankisch, wenn er zur Rede ge
stellt wird. Als der erfahrene Vater andeut'et, daS es viel
leicht noch andere GrUnde gabe, warum uArnold bei Ihnen fest
halt", antwortet sie kokettierend:"Ich kann aber wirklich
nichts dafiir.,,84 Sie verneint heftig, irgend etwas fUr Ar
nold ilbrig zu haben, und um hier ein Zusammentreffen mit ihm
zu vermeiden, schlUpft sie hinaus.
Durch sain Benehmen zu Hause wird Arnold dem Familien
kreis entfremdet, aber bei der feindlichen Stimmung der
Stammgaste gerat er gewissermaBen vom Regen in die Traufe.
Von der verftihrenden und wankelmUtigen Liese, die er nicht
,versteht, wird er gequa.lt, von den "Herren von Stammtisch"
wird er beleidigt und verspottet; dennoch will der gemiits
kranke, leidende Arnold das feindliche Lager nicht verlas
.sen. 85 Lieses Anziehungskraft ist zu stark. Er ist offen
sichtlich in sie verliebt.
In der Nacht, in der Arnold Selbstmord verUbt, spielt
die kokette und wankelmtitige Schenkmammsel eine wichtige Rol
le. Das zeigt sich in der Tatsache, daS sie ihn nicht gleich
zu Anfang gezwungen hat, die Schenkstube zu verlassen. Wenn
es wirklich ihr Ernst ware, konnte sie die Polizei holen. Ei
nen Gast fortzujagen, den andere Gaste nicht geme sehen, ist
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·kaum eine "heikle Sache" wie Liese dem Vater berichtet. Ala
sie und Arnold ins Gesprach kommen, benimmt sie sich zuerst
"ostentativ".
'Liese Bansch. VIas sind Sie denn, wenn Sie sich so
auftun? Was haben Sie denn schon geleistet, was?
Arnold. Das verstehen Sie eben leider bloB nicht.
Liese Bansch. Ach ja doch! Das kennte jeder sagen.
Gehn Sie mal erst, und machen Sie was! Und wenn
Sie gezeigt haben, daB Sie was kennen, dann fallen
Sie tiber die andern her! 86
Sie macht ihre Vorwtirfe wegen seiner abfalligen Bemerkungen
tiber die andern: "Ach, sie machen ja aIle schlecht." Herr
Quantmeyer ware kein richtiger Jurist ••• Ziehn kein richtiger
Baumeister••• AIs das Gesprach sich wendet auf die Meglich
keit, daB er Geld habe, bittet sie Fritz, den Kellner, in die
Ktiche zu gehen, um neue Sektglaser zu holen. Sobald er weg
ist, beginnt Liese Arnold zu verspotten. Als Arnold leiden
schaftlicher wird, "lacht (sie) halb belustigt, halb spot
tisch.,,8? DaB sie es liebt, ihn zu qualen, scheint hier klar.
Kaum hat sie ihm gesagt, er solIe sich nicht aufregen, als
sie ihn bittet ihr zu helfen. Sie benutzt ihre weiblichen
Reize, urn ihn noch·starker

an

sich zu binden. Der physische

Kontakt mit ihr ist ihm "wie die Pest im Blut.,,88 Arnold
n(halt ••• die Hand fest, und wie ersich beugt, urn sie zu ktis
sen, zieht Liese die Hand weg.)" 8 9 Nur der Larm der ankommen
den Gesellachaft bricht die Stimmmlg des leidenschaftlichen
Augenblicks, als Liese schreit:"Fritz! Gaste! Schnell, beei
len Sie sich!,,9 0 Nicht nur "zieht sich (Liese) ganzlich ver
andert hinter das Bufett" zurtick, sondern als Arnold ins an
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dere Zimmer gehen will, sagt sie lI(mit gemachter' Fremdheit)
Herr Kramer. Sie sitzen doch hier ganz gut. 1I91
1m Laufe des folgenden Gespraches zwischen Arnold und
den anderen Gasten entgeht es ihr nicht, daa die Manner Ar
nold zur Verz\,Teiflung treiben wollen: " •• da ist so ein jun
ger Mensch, den machen sie immer ganz ••• ganz ••• na, ich weiE
nicht!1I9 2 Obgleich sie es bemerkt, tut sie nichts, wie Hanne
Schal. "Ach ••• es ist nur ein dummer Mensch ••• Was geht mich
der dumme Junge denn an?1I93
Solche GleichgUltigkeit ware leicht verstandlich, wenn
sie wirklich verlobt w8xe. Das scheint jedoch nicht derFal1
zu seine Baumeister Ziehn hat daraufhingewiesen, und selbst
Liese: "Das will mein Brautigam seine ,,94 GevlissermaBen hilft
Liese den betrunkenen Mannern, besonders Quantmeyer, Arnold
zu qualen, "und nun hatten sie sich's in den Kopf gesetzt,
sie wollten ihn eifersiichtig machen.,,95 DaB Liese ihre wah
ren Absichten verbergen will, zeigt sich, als sie sich Miche
line gegeniiber beklagt, wie schwer es sei, den Stubengasten
zu geniigen:
••• Himmel, da muB man sich so in acht
hat man einen zu freundlich begriiBt, da
jenem die Hand nicht geben, den dritten
dem Arme bertihren--man weiE es noch gar
daa man's getan hat ••• 96

nehmen. Da
solI mWl
nicht mit
nicht mal,

Das ist nu":' ein VorViand, denn als quantmeyer Micheline be
droht, stellt sich Liese zwischen die beiden mit den Worten:
""'eg! Lassen Sie unsere Gaste zufrieden ••• ich rufe sonst auf

der Stelle papa.,,97

52
Quantmeyer hat aueh Liese in Arnolds Gegen''lart, gekUat,
was Arnold unertraglieh war. Als Folge entsteht ein Streit
zwischen ihm und Quantmeyer. Unfahig, 'sieh gegen die feind
liche Gesellsehaft zu verteidigen, bleibt Arnold niehts an
deres Ubrig, als zu fliehen. lhre Handlung braehte ihn zur
Verzweiflung und Arnold begeht Selbstmord.
Lieses selbstsuehtige Natur offenbart sieh, als sie ih
ren Kranz zu den FliSen des toten Arnold niederlegt und dabei
zu l1ichael Kramer sagt:
Herr Kramer, ieh ich, ieh ••• leh, ieh bin ja so
unglUeklieh. Die leute zeigen mit Fingern auf
mieh ••• 98
Niehts bedeutet ftir s'ie mehr als ihr Ansehen. \'l1e Anna Jllahr
,und Hanna Elias ist aueh sie frei, im Laufe der Zeit sieh zu
erholen und zu tiberleben.' V/arum steht Liese Banseh im Mittel- .
punkt? Zuerst ist sie eine Nebenfigur, die nieht allein den
Menschen zugrunde richtet. Ihre Rolle ist nur die einer Be
trligerin. Aueh unterseheidet sieh ihre Rolle von den andern,
weil es kein Kind in diesem Drama gibt. Sie ist nieht so gut
.ausgebildet l,..,ie die anderen alle!nstehenden Frauen, aber sie
kommt aus brtigerlieher Gesellsehaft, und darum ist ihre Rolle
standesgemaB hoher als die der verheirateten Frauen.

KAPITEL III·
VERGLEICH DER FRAUENGESTALTEN
Im ersten Teil des Kapitels wird versucht, in allgemei
nen ZUgen die Frauen del' ausgewahlten Dramen zu zeichnen. Da
nach werden die Frauen eingeordnet nach den Ideen del' These,
d.h. daS die Frauen, die durch die Ehe ihre Manner zerstoren,
ala roh, zankisch und herrschstichtig gezeigt werden.
1m zweiten Teil des Kapitels wird versucht, eine Defi
nition vom Begriff des Naturalismus zu geben und nachzuwei
sen, daB die verheirateten Frauen diesem Konzept n8her etehen
als die Unverheirateten.
Wenn man die Personlichkeiten del'

Fraue~

betrachtet,

wird es klar, daB sie wenigstens vier Hauptztige miteinander
gemeinsam haben. Erstens sind sie hochmUtig. Die prahleri
sche Lene zum Beispiel lauft durch daa Dorf, um die Neuig
keit tiber den Acker "auszusprengen". Die raffinierte Anna
Mahr scheut sich nicht, tiber ihre F8higkeit als Kochin und
Wirtschafterin zu prahlen.
Zweitens sind sie selbststichtig. Jede verfolgt ihre ei
genen Interessen ohne die Geftihle del' anderen zu berUcksich
tigen. Typisch ist Hanna Schal, die, trotz del' Gutigkeit des
Fuhrmanns, ihn betrligt. Hanna Elias vertritt die alleinetehen
den Frauen. Sie prahlt libel' ihre eigene Schonheit als Modell.

54

Diese Frauen sind auch opportunistisch. Fuhrmann Hen
scheIB Not entgeht Hanne Schal durchaus nicht. Sogar die
Dorfleute merken das, denn sie deuten au£ die Plane, die
Schenkstube zu pachten, als Beweis und kommentieren, "da
steckt natUrlich die Frau dahinter. u1 Liese Bansch versucht
auf Michael Kramer einen Eindruck zu machen, ala aie mit
A£fektation und vielen AnsprUchenzu ihm kommt.
Vor allem scheinen die Frauen intrigant zu aein. Zuerst
nutzt Lene Tobiaa nur in Thiels Abwesenheit aus, aber im Lau
£e der Zeit, ala sie beherrschender wird, wird sie auch un
achtsamer. Hanne Schal erreicht den Gip£el der Intrige,als
sie tiber ihre selbststichtigen und geizigen Plane £tir den
Fuhrmann am Ende des zweiten Aktes prahlt. Die berechnende
Eveline, die glaubt, daB sie £Ur Schilling die einzige rich
tige Gattin sei,

scb~iedet

auch Plane, um ihn zurtickzugewin

nen, ala aie hart, daB er sich von Hanna be£reit hat. Hanna
Elias intrigante Natur o£fenbart sich in der Art, in der sie
Zwietracht zwischen Gabriel und Eveline stiftet. Genau so
steht es mit Anna Ptlahr, die einerseits Rathe Emanzipation
predigt und andererseits Johannes gegentiber das Thema "Kir
che, KUche und Kinder" als fUr die deutschen Frauen1zutref
£end .bezeichnet. DaB Anna so lange bleibt, beweist ihre Ab
sichten. Sowohl Lieses neugieriges Interesse in die Moglich
keit, daB Arnold Geld besitzt, ala auch ihr Besuch bei Micha
el Kramer, urn sich tiber dessen Verhaltnisse zu erkundigen,
zeigt die intrigante Natur des Madchens.
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Diese Frauen beherrschen ihre Manner nicht nur durch
ihre Personlichkeiten, sondern auch durch ihr Tun. Zunachst
isolieren sie sie von Freunden und Verwandten. Typisch ist
Hanne Schal, die durch ihre Zanksucht fast aIle entfremdet.
1m vierten Akt erklart Walther die Tatsache,

If • • •

da bleiben

se wegen dem Weibe weg." Hanna Elias· \'lirkung auf die Freun
de Schillings ist ahnlich. In ihrem Fall offenbart sich die
ses Beherrschungsmittel so stark, dae Sinden sie fUr "nympho
maniacal" halt. 2
pie Frauen dieser Dramen beherrschen die Manner auch
finanziell. Entweder durch Uberlegenheit, wie zum Beispiel
Lene Thiel, Hanna Schal und Hanna Elias, oder durch ihre Ab
.hangigkeit, wie Eveline Schilling oder Anna Mahr.
Irgendwie versuchendie se· Frauen iramer die I'1anner ent
wedel.' zu bemangeln odeI.' zu verletzen. Anna lvrahr versucht Jo
hannes darauf hinzu\'leisen, daB er zu viel von den Meinungen
seiner Freunde abhangig sei. Eveline Schilling versucht, das
Schuldgefiihl Schillings

~u

verstarken, indem sie ihn Betriiger

.nennt \'Iegan seiner Versohnung ini t Hanna Elias. Oft versuchen
sie, ihre eigene Schuld in die Schuhe ihrer Liebhaber zu
schieben.
Die sexuelle Beherrschung dieser Frauen wird auch in die
sen ''lerken aufgezeigt. In dem Fall des Bahnwarter Thiel wurJe

.

es besonders klar dargestellt, und die Spannung, die durch.die
geistige Verbindung mit der ersten Frau im Gegensatz zu der
"rohen fl mehr korperlichen Verbindung mit Lene entsteht, wird
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von e~n~gen Kritikern als Hauptproblem der Novelle bezeich
net: Schilling hatte seine Aufrichtigkeit, seine Ehre und
sein Ansehen aufgegeben, um ein Leben mit Hanna fiihren zu
konnen, aber die GleichgUltigkeit seiner Freunde und Fachge
nossen storte ihn. Es war "kein erhabener Noment ll , als diese
Freunde ihm den RUcken kehrten. Dennoch fiel Schilling unter
Hannas Einflu13. Hall weist auf die Wichtigkeit solchen Ein
flusses hin:"Henschel's existence is inseparably bound up
with his social respectability.n 4 Auch ist Arnold Kramer von
Liese Bansch so beherrscht, da13 er sich von der Kellnerin
nicht losreiBen kann.
So weit wird bewiesen, da13 diese Frauen viele Zlige mit
einander gemeinsam haben. Sie sind hochmlitig, selbstsUchtig,
opportunistisch und vor allemintrigant, und sie versuchen,
ihre Manner durch ahnliche Mittel zu beherrschen, das heiBt
durch Isolierung, geldliche Unterstlitzung, Er#ecken des
Schuldgeflihls und Erotik.
In der These wurde auch der Unterschied zwischen den ver
heirateten Frauen und den alleinstehenden Frauen betont. 5
Die verheirateten Frauen besitzen eine. rohere, weniger ele
gant wenn nicht sogar bauerliche

N~tur.

G~meint

ist,hier da

mit, daB sie herrschslichtiger, erbarmungsloser und offenbar
zankischer sind als ihre unverheireteten Kolleginnen. Das
ist zu verstehen,- denn Lene und Hanne Schal kommen aus dem
Dienerstand. Lene ist eine Kuhmagd und Hanne ist Dienstmad
chen. Liese Bansch hat eine hohere Stelle als die verheira
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teten, denn sie arbeitet im Gasthaus ihres Vaters, und wah
rend der Vater krank 1st, Ubernimmt sie die Geschaftsftihrung.
Es ist Liese, die dem Kellner Fritz Anweisungen gibt - und
nicht umgekehrt. Die einzige Ausnahme findet sich in den
Fallen Eveline und Hanna Elias. DaB die alleinstehende Hanna
standesgemaB hoher steht als d1e Klavierlehrerin Eveline ist
vielleicht fragwtirdig.
Diese verheirateten Frauen sind offenbar herrschsUch
tiger als die alleinstehenden. Nirgendwo sind Anna Mahr,
Hanna Elias oder Liese Bansch so dargestellt wie zum Beispiel
Hanne SChEH, als sie vlermelskirsch droht und sagt, was sic
tun wUrde, wenn sie Besitzerin des Wirtshauses ware, oder
wie Lene, die die Dorfleute fUr ein "Tier" halten. Man fin
det kein IfZugeben" be1 den alleinstehenden Frauen, was aus
Eveline Schillings \vorten hervorgeht, wenn sie sagt:" lch war
jung wie Sie und vielleicht unternehmender als Sie sind.,,6
Die HerrschsUchtigkeit von Lene und Hanne kann als ein Stre
ben nach Freiheit angesehen werden. Die alleinstehenden,
emanzipierten Frauen brauchen nicht so viel nach Freiheit zu
streben, denn s1e besitzen im Leben Gelegenheiten, die ver
heiratete Frauen nur haben mochten.
Man konnte behaupten, Eveline Schilling, Lene Thiel und
Hanne Schal waren grobere Naturen,

weniger~egant

oder raffi

niert als ihre Nebebuhlerinnen: Lene, z.B. ist nicht so ge
wahlt und ein weiterer Beweis dafUr, daB sie "roher" ist.
Das geht auch aus dem Urteil der Dorfleute hervor, die sie
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fUr ein "Tier" halten, das man mit IlSchlagenll kirre machen
muB. Eveline Schilling ist schlechter gekleidet als die an
deren, und wie Rasmussen kommentiert - eine Reise mit ihr
tlkeine angenehme Zugabe ll " gewesen. 7 Solch eine Bemerkung fin
det man nirgends in Bezug auf die emanzipierten Frauen.
Lene Thiel, Hanne Schal, und Eveline Schilling sind
'auch zankischer als die alleinstehenden Frauen. Man sieht
das bei Lene Thiel, zum Beispiel, wenn sie miEtrauisch wird,
als sie von dem StUck Land hort,und es nicht glauben will.
Sie

w~ll

sogar, daE Thiel seine Pflicht vernachlassigt, nur

um das Kind zu bewachen. Als Tobias Uberfahren war, behaup
tet die unachtsame Lene, sie sei Uberhaupt nicht schuldig.
,Sie scheint unfahig ihre Schuld anzunehmen, und sie muB im
mer wieder das, was den Tatsachen widerspricht, betonen. DaB
Hanne Schal

z~nkischer

ist als irgendeine der emanzipierten

Frauen, ist leicht zu sehen. Sie streitet mit fast jedem, mit
dem sie in Kontakt kommt. Eveline Schilling ist auch zanki
scher als ihre Nebenbuhlerin. Wenn Hanna Elias vorschlagt,
einen Streit in Gegenwart,des kranken Schilling zu vermeiden,
wird die zarikische Frau nur noch heftiger in ihrem Angriff.
Sogar Maurer, der keine Liebe fur Hanna hat, gibt zu, daB sie
'ltmehr Reiz n hat als Eveline. 8
Diese Szene zeigt auch, daB Eveline erbarmungsloser ist
als Hanna. Diese erbarmungslosere Haltung 1st auch typisch
fur die verheirateten Frauen. Obgleich Anna :t-lahr und Hanna
Elias gleichgUltig den Kindern gegenuber sind, sind sie nie
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haBlich beschrieben wie Lene in Bezug auf Tobias oder

Hanne Schal in Bezug auf ihreigenes uneheliches Kind. 1m
Fall Hannes wird sogar angedeutet, -daB sie eine Morderin sei •
. Es solI auch als Teil dieser These herausgestellt wer
den, daB die verheirateten Frauen dem Konzept des Naturalis
mus naher stehen als die Unverheirateten. VIas versteht man
unter diesem "Konzept des Naturalismus"?
Die meisten Kritiker sind der Ansicht, daa Uaturalis
mus ein Teil des Realismus sei. Dazu auaert Martino:" ••• le
naturalisme continue Ie realisme, l'affirme et Itexagere. u9
Die Naturanschauung ist negativer, oder- wie Garten erklart
tlFor the naturalistic writers, "nature" was identical with
the ugly aspects of modern civilization -- with poverty,
moral depravity and crime.,,10 1m Leben sahen die Naturalisten
stark negative Aspekte. Die Lage, in der der Mensch sich be
fand, war oft haBlich dargestellt:
The basic assumption is that man, like all other
creatures is part of the great order of brute nature;
therefore man's fate is to live and die ••• like every
other animal, scrambling for survival and buffeted by
an indifferent Universe. 11
Infolgedessen sind die verheirateten Frauen naturali
stisoher insoweit sie haBlicher und darum'naturgetreuer be
schrieben sind. Sie sind zankischer, erbarmungsloser,
herrschsuchtiger und roher. Auch sehen die alleinstehenden
Frauen schaner aus. Die verheirateten Frauen kommen im all
gemeinen aus einem

nied~igeren

Sozialstand, was, wie Garten

unter anderem behauptet, typisch fur den Naturalismus sei. 12
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Diese Tatsache gibt der Lage einen dunkleren Aspekt und sie
bestarkt dabei das Bild der Hilflosigkeit. Darum scheint ein
Ausweg ebenso unmoglich fUr Thiel und Henschel wie fUr die
anderen. DaE die Manner als Opfer des Milieus und der Frauen
erscheinen, 1st fUr den Naturalismus typisch. Bithell auEert
sich dazu wie folgt:
••• the will is rendered pmverless by heredity and
milieu ••• The idea that a play should have a "hero"
gave way to the conception that since the drama
portrays men, and since men are weaklings, the pur
pose of the dramatist is not to weigh out a calcu
lated sum of "tragic guilt" but to arouse a tender
pity for pathetic humanity; life is tragic because
it is life, not because i t is guilty. 13
Zwei der drei alleinstehenden Frauen hatten die Univer
sitat ZUrich besucht und waren frei, in Europa umher zu rei
sen. Liese Bansch war tatsachlich Geschaftsfrau und konnte
das Gasthaus des kranken Vaters als Erbe bekommen.
Die "NUtzlichkeitsehen" der verheirateten Frauen, die
sich in sexueller Beherrschung offenbaren, sind typisch fUr
die Naturalisten, die "die Triebe ••• in ihrer Unabhangigkeit
von Liebe It getrennt haben. 14 Sie \V'aren bis auf Eveline dem
Naturalismus naher, weil ihre sexuelle Beherrschung der Man
ner offenbar rUcksichtsloser war. Eveline hat ihren Mann ein
fach ausgeschlosseri, vermutlich, weil er seine Pflicht als
Familienvater nicht erfUllt hat. Die Brutalitat der verhei
rateten Frauen ist deutlich erkennbar in Lenes Fall, Uber
den Silz sagt: "Speech is often quoted ••• indirectly, in the
subjunctive; the only direct speech of any considerable

61

length is Lene's tirade against little Tobias."'5
Nie tindet man unter den alleinstehe'nden Frauen solche
Naturen ,-Tie diese, oder "'ie Hanne Sehal, die aut ihr eige
nes Kind verzichtet. In Gabriel Schillings Flucht ist es
Eveline, die den hilflosen Schilling ohne Mitleid angreift.
Ihr erbarmungsloser Angriff ist gleiehzeitig ironisch, weil
. sie andererseits den lvunsch geauBert hat, ihn zurlickzuge,,,,in
nen. Erst als sie schon angegriffen ist, reagiert Hanna
Elias mit Hettigkeit, aber sie greift nicht den hilflosen
Sehilfing an, sondern ihre Feindin.
Zusammenfassend kann man sagen, daB die verheirateten
Frauen im Vergleich zu den Alleinstehenden weniger positive
. Eigenschaften besitzen in Bezug auf ihr Sprechen, Tun und
Handeln, und darum dem Konzept' des NatUralismus naher stehen.
In der folgenden Tabelle sind diese Eigenschaften zusammen
fassend angeflihrt.

Lene Hanne Eveline
Anna Hanna Liese
Thiel Schal Schilling Mahr Elias Bansch
Alleinstehend
Dienerstand
Gebildet
Gesund
Btibsch
Emanzipiert
HerrschsUc".ltig
HochmUtig
SelbstsUchtig
Intrigantisch
Zankisch
Pessimistisch
Brutal
GleichgUltig

+

+
+

0

0

+
+
+
+
+
+
+
+

Beherrschungsmittel:
+5
durch Isolierung
\'lirtschaftlich
+
Sexuell
+
durch Brutalitat
+
Schuldgeftihl anregend+
Positive Eigenschaf
ten

3

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+5+
+
+
+

+5
+
+
+
+

1getrennt
2Kellnerin in Vaters Gasthaus
3spricht auch vielleicht englisch
4man vermutet das durch ihre Arbeit
5durch die Personlicr~eit
+

= Ja
= Nein

o=

+1

+
+
+
+

+.
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

0

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+



-+

+

+

Nicht erwahnt oder spielt keine Rolle

+
2
+4

62

KAPITEL IV
NEBElffiETRACHTUNGEN
In diesem Kapitel wird versucht, drei Fragen in Betl.'acht
zu ziehen. Zuerst werden die Urbilder dieser Frauen bespro
chen. Danach wird Hauptmanns Haltung zu den emanzipierten
Frauen betrachtet, und schlieSlich wird Gartens Urteil Uber
Hauptmanns Frauen diskutiert.
In Bezug auf die Urbilder dieser Intrigantinnen bemerkt
Heuser:
In his naturalistic period he usually found it ne
cessary in depicting his dramatis person~, to envis
age some person or persons of his acquaintance, with
out confining himself to a photographic copy of a
specific pattern. 1
Das Urbild Anna Mahr beschrieb Heuser:
Anna Hahr wird als Deutsch-Russin aus Reval beschrie
ben. Sie ist vierundzwanzig Jahre alt, sehr selbstsi
cher im Auftreten, aber doch von taktvollem, echt ,,,eib
lichem Benehmen. :'H:ihrend Hartha und ihre Schwagerin
Johanna den Haushalt in ZUrich auflosten, beschloS
Carl ganz plotzlich, rJit einigen Freunden eine Fu13
tour nach Anc1ermatt zu Machen. In del.' Gesellschaft
befand sich auch eine junge polnische Studentin der
Philosophie, namens Josefa Krzyzanowska, in die sich
Carl sofort verliebte. Er kehrte voller Begeisterung
fUr die Belesea~eit und die beachtlichen philosophi
schen Kenntnisse seiner neuen Freundin zu seiner Frau
zurUck. Wilhelm Bolsche schilderte sie mir gegenUber
als eine in del.' Unterhaltung geistsprtihende Person.
Dabei sei sie auffallend ha131ich, aber trotzdem von
. gewinnender NatUrlichkeit gewesen. • •• Ohne Zweifel
ist diese polnische Studentin das Vorbild fUr Anna
Nahr. 2
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In Bezug auf Hanne Schal deutet Razinger darauf hin,
daB eine Frau Krause als Vorbild gedient hat:
Es ist dieser Fuhrhalter Krause, ••• der dem Dich
r,10dell zu seinem Wilhelm Henschel wurde. Dieser
Mann mit dem "heraklischen Arm" hat auf den Jungen
einen tiefen Eindruck gemacht ••• Mehrmals kommt der
Dichter in der genannten Selbstbiographie (Abenteuer
Heiner Jugend) auf ihn zu sprechen, auf ihn, seine 3
Prau Heine robuste Bauersfrau" und seine'Kinder •••
~er

Es 1st moglich, daB die ]'amilie Krause auch die Vorbilder
fUr die Thiels sein konnten. Eine Familie Krause wohnte im
Hause "Zur Preussischen Krone" wahrend der Kindheit Gerhart
Hauptmanns.

-

In Bezug auf Hanna Elias findet man in Hauptmanns Buch
der Leidenschaft, die leicht verschleierte Autobiographie,
einige Bemerkungen Uber eine " ••• zauberische JUdin aus Odes
sa ff und die Beschreibung dieser Dame erinnert an Hanna Elias:
Die ••• Geliebte des Freundes (Rauscher) war so weiB
wie Mileh und so schwarz wie die Naeht. Sch1,lTarzes Feu
er brannte in ihren Augen. \fenn es jemals Lemuren gege
ben hat, so wie Esther Na~mi muBten sie aussehen. Seehs
undzwanzig Jahre hochstens war diese blutlos-wachserne
Frau, die ihren Mann verlassen hatte •••• Ich war nicht
froh, als in Gestalt dieser JUdin das Verhangnis Uber
Rauscher kame Von Anfang an,war es unwahrscheinlich,
daB gerade er, verheiratet und Vater von Kindern wie
ieh, sieh jemals dem Gewebe einer solchen Spinne ent
reiBen wUrde. Die Spinne ist eine Blutsaugerin.
28. Februar 1897 4
.Es gibt andere Eintragungen, die darauf hindeuten, daB Rau
scher aus ihrer Schlinge nieht entweiehen konnte, obgleich
er ,,,eg wollte von dieser Qualerin. Machatzke notiert:" Doch
solche Hoffnungen erweisen sich am Ende als trUgerisch; Rau
scher stirbt ganz plotzlich an Diabetes.,,5
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In einer Arbeit, in der Bachman gewisse Beziehungen
zwischen dem Leben Hauptmanns und den Figuren im Drama .........
Mi
chael Kramer bemerkt, auSert er, die hoffnungslose Liebe Ar
nolds fur Liese Bansch spiegele die Liebe des jungen Haupt
mann fur Anna Grundmann:"It seems safe to assume that these
early infatuations provided the insight and motivation for
Hauptmann's portrayal of Arnold Kramer's hopeless love for
Liese •••"6 Er behauptet weiter, daS Liese Bansch eine Figur
ist, die Hauptmann aus alten Erinnerungen an Anna Hausmann,
die eine Qualerin in seiner Kindheit war lInd Anna Grundmann,
in die er als 18-jahriger tief verliebt war, zusammengestellt
hatte. Im allgemeinen vermutet man, daa Heusers Bemerkungen
in Bezug auf die biographischen Elemente in Einsame Menschen
nur allgemein gehalten sind:
To be sure, there may be dozens of other people whom
the playright als0 had in mind and about whom nothing
is known, but the men and women just mentioned indubid
ably did furnish some salient charaoteristics. 7
Hier soll auoh diskutiert werden, ob Gerhart Hauptmann
uberhaupt ein Verteidiger der emanzipierten Frau war. Als
emanzipiert bezeiohnet man die Frauen, die entweder eine ho
here Ausbildung haben oder Frauen, die ein unabhangiges Le
ben fUhren konnen. In Bezug auf die Erziehung der Frauen zur
Zeit Hauptmanns kommentiert Heuser:
It was only about the time of the play (Einsame Men
schen) that the Prussian State began to take a greater
. interest in the higher eduoationof girls, but it was
muoh later that young women were given an opportunity
to seoure the eduoation needed for admission to univer
sity study. Around 1890 Heidelberg and Zurich were a
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bout the only universities admitting women. ~ •• It was
just then that Kaiser Wilhelm II enunciated his famous
dictum: Kinder,Kirche und KUche. 8
Anthony erklart weiter:
, In 1873, 'iIOmen were given permission to take, the
entrance examinations for the Swedish Universities •
••• The Swiss Universities had begun to admit women
even before the Swedish ••• 9
Brockhaus gibt 1840 als das Datum des ersten Frauenstudiums
in der Schweiz an. 10
Drei verschiedene Stufen der Emanzipation unterscheiden
die Frauen voneinander. Auf der hechsten Stufe stehen Anna
Mahr und Hanna Elias, die gebildete Frauen waren, weil sie
die Universitat ZUrich besuchten. Sie hatten auch einen Ein
flue auf die Frauenemanzipation. Sie waren in dem Sirrne frei,
weil sie unverheiratet oder geschieden waren. Sie waren aber
nicht nur frei, ungehindert zu reisen, sondern auch interes
sante Manner zu treffen. Sogar ihre

Ausbild~~g

hat einen ne

gativen Aspekt:
••• Anna 'f.!ahr ••• Hanna Elias ••• ,sind \varnende Beispie
Ie der Frauenbewegung und des Frauenstudiums. Der Be
such der ZUricher Universitat hat weder Anna Hahr noch
Hanna Elias zu tUchtigen 1'-lenschen gemacht, sondern i11
r~ egoistischen An~aeungen nur verstarkt. 11
Anna Mahr und Halma Elias sind die Antithese zu Kaiser Wil
helma bekanntem "Kinder, Kirche und KUche fi •
Auf der zweiten Stufe stehen Liese Bansch und Eveline
Schilling, die keine gute Bildung genossen hatten, daftir aber
finanziell mehr oder weniger unabhangig waren. Ihr beidersei
tiges Ziel war, von ihren Mannern versorgt zu werden, urn ei
nen guten'Lebensstandard geniessen zu kennen. Beide waren be
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rufstatig, urn durch ihre Arbeit ihre Selbstandigkeit zu be
wahren.
Lene Thiel und Hanne Schal stehen auf der Stufe der
Frauen, die nicht ernanzipiert sind, die aber die Ernanzipa
tion anstreben •. Lene und Hanne nehrnen ihre respektiven Rol
len als Mutter nicht an. Lene versucht die Verantwortlich
keit fur die Kinder zu verrneiden. Sie schiebt diese Verant
wortlichkeit fur das tlberwachen ihres Kleinsten auf Tobias
ab, und sie will sogar, daS Thiel selbst seine Arbeit auf
gibt, urn fur die Kinder zu sorgen, wahrend sie selbet ange
nehmere Arbeit tut. So will sie ihre weibliche Rolle urngehen.
Hanne Schal will ihre weibliche Rolle auch nicht annehmen;
sie strebt nach der Stellung des Mannes. \vas Hortenbach tiber
Hanne Schal schrieb, kann auch fUr Lene Thiel gelten:
Zwar ist sie (Hanne SChEll) keine Emanzipierte in dem
selben Sinne wie Anna I'4ahr; obvlOhl berufstatig, wenn
man ihre Anstellung im Haushalt so ansehen Will, jeden
falls auf sich allein angewiesen, verkorpert sie nicht
die modernen Ideen der Gleichstellung, mannlichen Aus
bildung und Selbstandigkeit der Frau; sie hat mit Bol
chen Gedankengangen und AnsprUchen nicht das mindeste
zu schaffen, innerhalb ihres dorflichen Horizontes ha
ben sie gar keinen Platz. Aber in einern Strirlbergischen
Sinne geh()rt sie durchaus in die Gruppe der Emanzipier
ten, fUr die die neuen Ideen ja nur eine Haske \"aren,
hinter der sich das wahre Gesicht dieser machthungrigen,
den Nann ausnUtzenden und vernichtenden damonischen
Weiber verbarg. 12
Es scheint klar zu sein, daS Hauptmann kein

i-1i tleid

ftir

die emanzipierten Frauen hatte. In keinem Fall erreichten die
Frauen ihr Ziel. Sie verursachten stattdessen nur die Zersto
rung der Niinner. Es Bcheint, alB ob Hauptmann diese Frauen
irgendwie verspottet, wie zum Beispiel Liese Bansch. Als sie
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Michael Kramer zum erstenmal trifft, prahlt die Magd tiber ih
ren Brautigam. Sptiter ~..l ird sie von demselben Brautigam in
der Gaststube beleidigt und im Geheimen von den anderen Her
ren verspottet. Trotz ihrer Emazipation scheint dieses Mad
chen nicht imstande zu sein, den Unterschied zu sehen zwi
schen

de~,

der sie verspottet, und Arnold, der sie aufrich

tig verehrt. Sie ist nicht klUger als ihre vleniger emanzi
pierten KollegilUlen. Diese Ironie enthlillt gewissermaBen Ger
hart Hauptmanns Einstellung.
Im FolBenden solI festgestellt werden, inwiefern Gar
tens Urteil als riehtig erscheint, daB namlieh aIle Frauen
Hauptmanns unvernUnftiger sind als die Illanner. Man vermutet,
daB Garten damit meinte, daB die Frauen weniger Selbstbe
herrsehung hatten, und daB sie leidensehaftlicher waren als
die i'1anner.
In dem Fall Lene Thiels seheint das zuzutreffen. Dieses
"Tier" voller "brutaler Leidenschaftlichkeit fl benimmt sieh
durch das ganze Drama hindureh mit bestfu1diger Nati.irlichkeit.
·Ihre unkontrollbare vlut auf Tobias kann sie selbst in der Ge
genwart Thiels nicht beherrsehen. IMmer ''lieder ",erden die
flendlosen Predigten" und das "kreisehende Gekeife seiner Frau"
.
13
in der Geschiehte betont.
Thiel verliert seine Selbstbe
herrschung erst am Ende des Dramas,und nach dem Tod des klei
nen Tobias bricht er zusammen und begeht den wahnsinnigen
Mord. In diesem Augenblick ist er unvernUnftiger als Lene.
Es seheint, als ob Thiel auch weiterhin der Unvernunft er
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. liegt; dennoch besteht ein Unterschied in dem Benehmen Thiels
und Lenes. Lenes Benehmen ist offenbar unausgeglichener und
in diesem Sinne weniger kontrolliert. 1m Dorf hat sie ein
schlechtes Ansehen unter den Dorfleuten. Thiel steht viel
leicht unter einem vernunftswidrigen EinfluE in Bezug auf
Minna und augenblicklich unter der sexuellen Beherrschung
Lenes, aber trotzdem ist er imstande, das tagliche Leben
ruhiger zu fUhren. Es ist Lene, die scrmell schlechter Laune
sein kann und verzweifelt, ala sie von dem neuen Stuck Land
.hert, und kurz danach in guter Laune durch das Dorf lauft,
urn tiber die Nachricht zu prahlen.
In Fuhrmann Henschel hat Henschel auch s ehr irrationale
Augenblicke. Er betrUgt sich in Bezug auf den Wert Hannes,
im Gespr2ch mit Siebenhaar, weil seine Not so groa ist. Er
hert die Klagen der ersten Frau, und macht Hanne schwere Vor
wurfe wegen ihrer Neugierde. Am Ende des Dramas wird Henschel
das Opfer seines schlechten Gewissens, denn

~

ist von Schuld

verfolgt. Er kann aber das SchuldgefUhl nicht ab'N'erfen oder
uberleben. Hauptmann hat Hanne als irrationaler dargestellt.
Sie beniwmt sich dauernd impulsiver als Henschel. Sie ist
sehr launisch. In einem Augenblick ist sie gleichgultig, kurz
darauf wird sie leidenschaftlich. In ihrer sexuellen Untreue
zusammen mit ihrer schnell

wechselnde~

Leidenschaftlichkeit

erliegt sie den I'1achten der Unvernunft. Ihr groater Irrturn be
steht darin, daB sie glaubt, sie kann sich ·so wUtend benehmen,
ohne am Ende dafur biLBen zu mussen. Darum kann man auch in
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. diesem Fall mit Gartens Urteil Ubereinstirnmen.
Der Irrationalismus Gabriels und Eveline Schillings
scheint ganz ahnlich zu seine Die beiden sind launisch und
nicht imstande, sich mit viel Selbstbeherrschung zu benehmen.
Gabriel fUhrt sich albern auf in Gegenvrart von Hanna Elias
und ist fast sprachlos tiber die \vut Evelines. Der groI3e Un
terschied z\dschen den beiden besteht in der Erkennung der
Situation~

Eveline ist so von sich eingenommen, daI3 sie die

Begabung und die Not ihres Mannes nicht erkennt und ihn in
die !rme ihrer Nebenbuhlerin

treib~.

Nach Schillings Bruch

mit Hanna folgt Eveline ihm, in der Hoffnung, ihn ftir sich
zurUckzugewinnen. Nattirlich kornmt sie, wie irnmer, mit "ewigen
Tranen und Anklagen" und als sie erfahrt, daB Hanna auch da
ist, verliert sie
~er

vollstp~digihre

Selbstbeherrschung in ih

Wut vor dem Kranken. Niemals stellt Hauptmann sie als die

rUclcsichtsvolle Gattin dar. Sie erkennt die \·lirkliche Lage
nicht und sieht nicht, daI3 sie selbst vielleicht ftir Schil
lings Zustand verant\'1ortlich ist.

Schilling andererseits er

kennt die gefahrliche Situation. Er ist nicht nur auf die 1n
sel gekommen, urn diesen Intrigantinnen zu entfliehen, sondern
auch, urn sich geistig und korperlich zu erholen. Seinem Freund
r'Hiurer gesteht er:
Ach, Junge, ich habe in meineffi verpfuschten Leben
zu schrecklich viel niedertrachtigen Unsinn verdaut. 14
Er ist sich bewuBt, daB er jederzeit wieder dem EinfluI3 sol
cher Frauen erliegen kann:
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Bin dunkles Auge ••• irgendein Zug urn den I>1und, das
kann Tote wieder lebendig machen! 15
Unglticklicherweise begreift er den Abgrund solcher Binfltisse
nicht, denn er rat Maurer:

If • • •

aber

druL~

laE mich, store

mich nicht! 11 16 Schillings Einsicht scheint Gartens Urtei1
auch hier zu bestatigen.
Auf den Fall der unverheirateten Studentin Anna Mahr
im Drama Einsame Menschen scheint Gartens Urteil nicht ganz
zuzutreffen. Ihr Motiv ist ohne Zweifel irrational. Sie
bleibt bei Vockerats, urn Johannes zu gewilmen, obgleich er
Bchon verheiratet ist und viel Verantwortung tragt. Ihr Han
deln entspricht diesem irrationalenZiel. AuEer den zwei Epi
soden mit Braun und Frau Vockerat beherrscht Anna die Lage.
Ihr Ziel ist, Johannes seinen Freunden und Verwandten zu ent
fremden. Trotz des unvernUnftigen Ziels muE ihr Handeln den
noch als vernUnftig bezeichnet werden. Johannes Motiv ist
auch nicht rational, weil er beide Frauen haben will, was ge
sellschaftlich nicht zulassig ist. Sein tagliches Benehmen
unter dem EinfluE Annas beweist, daE er dem IrrationalismuB
naher steht. Sein Verantwortlichkeitsgefi.ihl einerseits, und
dieses hoffnungslose Verhaltnis mit Anna machen die Lage fUr
ihn unmoglich. Infolgedessen findet er sich in Schwierigkei
ten. Er kimdigt Braun die Freundschaft, und kurz danach will
er sich wieder mit ihm versohnen. Genau so unbestandig ist
sein Benehmen seiner Frau Kathe und den Eltern gegenUber, nach
dem der Vater wieder zurtickgekehrt ist. Johannes Benehmen
steht nicht in Einwirkung mit dem Erreichen eines bestimmten .
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Zieles und dadureh unterseheidet er sieh von Anna und seheint
dem Irrationalismus naher zu stehen.
In Gabriel Schillings Flucht hat die unmoralische Hanna
Elias sich ein Ziel gesetzt, das unlogisch und irrational
ist. Sie hofft, daB sie GlUck finden kann mit dan unglUck
lichen und schon verheirateten Ktinstler Gabriel Schilling.
'Fast ohne Gewissen verfolgt sie ihn und hetzt ihn zu Tode.
Sie ltigt und versucht ihre Bekannten und Freundinnen zu be
trUgen, wenn immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Sie be
nutzt, die Vernunft nur, wenn es ihrem Zweck dient. Wie Eve
line Schilling sieht Hanna ihre eigenen Fehler nicht. Wenn
aie tiber ihre Lage nachdenkt, denkt sie nur an sich. Sie ist
,nicht fahig, das Leben so objektiv zu sehen wie Gabriel Schil
ling. Darum kann man Gartens Urteil in diesem Fall zustimmen.
Das Ziel der kokettenhaft aussehenden Liese Bansch in
Michael F...ramer ist, ein wichtiger 11ensch zusein. Sie ist
aber nicht sicher, wie sie dieses Ziel erreichen will. Sie
ist stolz und voller Ansprtiche. Sie tut, als ob Quantmeyer
ein bedeutender Mensch sei. Sie besucht ihn heimlich in sei
nem Zimmer und erlaubt, daB er sie lacherlich Macht vor den
anderen Gasten, die Bie fUr dumm halten. Sie denkt.nicht da
'ran, daB die rlanner sie zum Narren halten. Liese tauBcht f.a
chael Kramer nicht. Arnold Kramer, den sie spottet und qualt,

.

ist der einzige, der sie ernsthaft liebt. Liese Bansch, die
sich seIber unaufrichtig benimmt, will, daB Arnold sieh auf
richtiger benehmen solI und auch Geld verdienen soIl, um ih
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rer wtirdig zu sein. Diese Intrigantin gibt nicht zu, daS sie
seine Qualerin ist. Sie sieht die Folge ihres Tuns erst nach
Arnolds Tod ein, aber selbst dann denkt sie noch an sich.
Nur Arnold

benin~t

sich noch unvernUnftiger. Gartens Urteil

trifft in diesem Fall auf Liese Bansch zu.

ZUSAMMENFASSUNG
Gerhart Hauptmann, dessen naturalistische Periode die
Jahre 1885 bis 1906

umfa~te,

befa~t

sich immer wieder mit

dem Problem des Mannes als Opfer der intriganten Frauen.
Sowohl die unemanzipierten Frauen wie Lene Thiel und Hanne
Schal als auch die ausgebildeten und emanzipierten Frauen
typen wie Anna Mahr oder Hanna Elias Ubten einen gemeinen,
vernichtenden

Einflu~

auf den Mannern aus. In allen Fallen

stellte Hauptmann diese Frauen als Intrigantinnen dar. Es
gab einen interessanten Unterschied zwischen den Frauen, die
in der Ehe die Manner zugrUnde trieben und den raffinierten
alleinstehenden Frauen, die emanzipierter waren und nicht so
brutal.
Hauptmann, derkein Verteidiger der Frauenemanzipation
war, verspottete diese gebildeten, raffinierten und nach Frei
heit strebenden Frauen, weil er sie eben so unerfolgreich dar
gestellt hat wie ihre roheren Kolleginnen. Zu dieser Zeit ist
es ein interessantes Thema, denn es gibt auch heute eine
Frauenbewegung. Zu Hauptmanns Zeit suchten solche Frauen so
wohl die Wahl, als auchweitere Erziehungsmoglichkeiten.
Schon hundert Jahre sind vorbeigegangen, seitdem Frauenstu
dium an der Universitat Zurich zum erstenmal erlaubt war.
Heute noch streben die Frauen nach weiterer Freiheit und
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Gleiehbereehtigung mit den Mannern. Ihre Zlele umfassen den
gesamten Lebensbereieh. Diese Bewegung offenbart sieh sehr
viel zu dleser Zeit im Vergleieh mit der Zeit Hauptmanns.
DaB Hauptmann der Feind der Frauenemanzlpation war, wurde
spater klar 1m Drama Insel der Gro8sen Mutter, das 1924 er
sehien.
Die Urbilder seiner Frauen waren meistens aus seinen
Erlebnissen. SehlieElieh ist das Urteil Hugh Gartens, daB
die Frauen den irrationalen Maehten des Lebens naher stehen
als die Manner, auaer vielleieht bei Anna Mahr wahr. Diese
Ausnahme kann als eine der besten Darstellungen dieser ftih
renden Figur der deutsehen Literatur angesehen werden.
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BL Gerhart Hauptmann,

Buch der Leidenschaft, Gesammelte
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---_.
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in acht Banden, Jubileumsausgabe
(Berlin, 1922) Band V.
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EM
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in acht Banden, Jubileumsausgabe
(Berlin, 1922)'Band II.
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